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AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Paul Otto Sournokil for the
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Title:

at Al"tS in Gerrnan presented April 20, 1970.

Die Idee dey neuen Welt in Fritz von Unruhs Trilogie

E~!2..

Geschlecht.

APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE:

':F'ritz: von Unruh, who lives at Oranieuhof in Diez an der Lahn,
tIe wrote the first two parts of his trilogy

"'uas born in 1885.
q::_~.s.t~.!£cht_during

the literary may-elUent in GerlUany which is known

as tlExpressionism.us".
finisi:led until 1958.
of a nc\,v

!-::i~

The yet, unpublished third part v.;as not

It ¥i·as in thi.s trilogy that he developed his idea.s

'l'j./OT ld.

The upheaval and destruction of World War I shattered the cor.n..;
pla.ceI~cy

Europe.

of life and tratHtions which had so long been ingrained in
This traurnatic experience resulted in a new exarnination

of Hie, its rneaning and sense.

The stark reality in which Gerrnany

found he:!".' self after the v-raT and the contradictory abundance of Ina terial,

intellectual and spiritual striving in social and econonlic worlds appeared as a prelude for a new order in the world Gestalt.

It was

during this tilne that Unruh began work on his trilogy which was to
incorpo.rate his idea of a new world.
Two facts are especially important in the developrnent of his
ideas.

First, he hiITlself was of noble birth.

questionable service and loyalty to

hinl.

~hurch

The traditions of un-

a.nd state v/ere a part of

The sense of duty which was deeply ingrair.. ed in hirn ex-

perienced, however ~ a fundarnental change.
the nucleus for his trilogy.

This change becan1.e

Secondly, his experiences as an officer

in World War I served as an hnpetus in the developn-lent of his W"eltanschauung.
His newly found idea of a n.e"\v world lYlay be seen as an evolving
process which first finds expressi.on in his war poem Vor_ d~_~~
~h~idu~

and is brought to realization in the trilogy.

'The central

thelY1e of this thesis is an interpretation of these works which will
shu'"'' the developlTIent of his ideas.
chaos and to a new cosmos.

They lead us from. rebellion to
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KAPITEL I

EINLEITUNG

DeI' erste Weltkrieg bedeutete flir Europa, besonders flir Deutsch,.

II

land, eine Erschutterung.

Anseheinenc1 erfreuten sieh die l\tfassen ihrer

Ruhe'\Nieder 1 abel' die Ersehtitterung wirkte unablllssig weiler

UI:".ld

~,us·.

serte sleh in ei.ner Unzahl geistiger und ungeistiger UnternelllTIUngen

der Zeit.

"
Uber
clem Chaos der widerstrebenden Krktfte lag ein Ge£~\hl

eines neuen Werdens.

Die Weit der deutschen Gegenwart" die gegen-

sM.tzliche Flille der materiellen, intel1ektuellen Ulfd geistigen Bestrebungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erschienen als der Auftakt einer neuen Ordnung in der Welt.

Es vval' in dieser Zeit, in der die

'lITissenden irn deutschen Volke den Menschen'den Weg zu einerbesseren
;

__ I
-I

i

Zukunft zeigen wollten.
Ein.er dieser Vlissenden ist der Dichter Fritz von Unruh.

In ihlTI,

'\li.e n.ur in wenigen, die sieh a.n den Pro1."llehlen der Zeit poetisch ver-

suchten, kann man die Eigenschaften. finden, die ehlen Dichter zum
Sprecher, ja

ZU1TI

Lehrer und Propheten seiner Epoche Hlachen.

sass die grosse Kraft,

Zl1

erf\ihlen, woran die Menschen leiden.

Er beEr

11

ahnte, "vie die Iv1enschen in faIsche Uberliefe:cungen unO. veraltete GcdankengMnge verstrickt waren und nun ihren Schicksals'weg bis zur Vel' ...

2
nichtung gehen rnUssen t wenn nicht Selbstbesinnung u:r:-d N~chstenliebe
H.aurn gewinnen.

Und er hatte die Kraft t demo Gef\ihl Ausdruck zu geben.

Zwei Tatsachen treten fUr seine Bewertung besonders hervor:

Er'

tst' del' Spr'6ssling eines Uradelsgeschlechtes und er war Offizier iln

er-sten Weltkrieg.
. ":Motto \val':

Fast alle Unruhs standen in1. Dienstdes Staates.

Ihl'

"Ich dien !" In diesen1. Vel'h~ltnis setzte sich von Vater zu

80hn das Gesetz del' Pflicht fort.

"
.
Ul1.TUP; spateI'
abkehrte.
verwandelte sie und

Es ist diese P£licht, von del' sieh

El' kehrte sich abel' nicht bloss von ihr ab, er

w~e

diesel' Pflichtbegriff sich verwandelt und ver-

. Heft ist ergreifend und ist del' Kern von dern jede Betrachtung seines
Schaffens ihren Ausgang nirntnt. 1
Die Tatsache, dass er Kriegsoffizier war, is-t wichtig t da wH.hrend
des Krieges die Idee del' neuen Welt in nun entsprang.

WM.hrend andere

Dichter seiner Zeit Uber den Sieg schrieben, schrieb er \iber die rrloralische Verw~stung, di.e der Krieg verursaehte.

Schon frlih abel' be-

merkt der Dichter, dass die Welt nicht durch Gewalt, sondern durch
Selbstbesiutlung und Br'o.derlichkeit neu gestaltet werden kann.
gebieterischer wird deshalb in1. Schaffen Unruhs das Thenla
im.m.er dringlicher da.s ProbleITl "Mann und ·Weib".

II

Irnrner

Liebe",

Urn es so zu losen,
"

darnit nach delTI Massenmord des Krieges eine Wieder geburt des M.ensehen m~glich werden kann~
..

_-_.__

~._-'_.~---_"--"-----------_."'---_

1 Robert Meister,

II

lYJ.USS
._-_._._~

der Einzelne mit sich selbst ins
...

__..._.-_.__

._-~,----_._-~-_.

Fritz von Unruh", Ge~~iscJ:e Stu<:HeJ?-...!. 39.

Heft (Berlin, 1925), S . ., und 13.

3

Reine kon:-nnen, und muss das Verh~ltnis von Mensch zu Mensch neu

"
begrundet
werden.

1

Es ist diese Idee der 1t1enschheit, die den Dichter zur hohenReife
brachte -- und es ist nicht so, als ober sich den Geist der HurnanitM.t

"
" hatte.
,a'!:1s Zweckgrunden
gewahlt

Ihm stand keineWahl frei.

,s:(;hentum schuf ihn zum Dichter.

Dnd weil dieses Menschentum das

•

Sein rv1en-

n)ichteris cJ:.e bestin1.1nte, k.onnte es irn. Veriauf eines langen dichteris{chen Lebens auch keinen W'echsel del' Positionen gebeno
entsprechen ihm hier

.Goeth~ls

Mit Recht

Verse aus dem, Divan:

Dein Lied ist drehend wie das Sternengewglbe,
Anfang und Ende irnluerfort dasselbe.
Und was die Mitte bringt ist offenbar
Das, was zu Ende bleibt und anfangs war! 2
Von Uberallher au,s seinem Werk blickt uns se,in Menschenbegriff an.
Dieser Begriff steht hinter seinem NaTIlen als eine exemplarische Lebensleistung.

Er ist auch das Er gebnis eines ebenso exemplarischen

Charakter s u.nd einer Willenskraft, die auf eine Umgestaltung der Lebenswirklichkeit, die wiederum die neue Welt bewirken solI, gerichtet
ist..
Der Dichter w~hlte den expressionistischen Stile

Er versuchte die

---_..----,..-,---1 Friedrich Rasche, Fritz von Unruh: Rebell und Verkunder
"
(Hannover: Verlag fu'r Literature und Zeitgeschehen GmbH, 1960), S. 41.
2
II
. Johann Wolfgang Goethe, West-Ostlicher Divan, Theater.gedichte
(ZUrich: Artetnis Verlag, 1959), 5.303.

4

Menschen, deren Schicksal ihn so sehr he\vegte, zu warnen.

Aber da-

mals haben viele nicht begriffen, wie sie selbst zu del' Wendung bei -

v

tl'a.gen. kgnnen, die die Menschheit nicht nur vor clem Untergang bewah-·

l'en,~ondern das Tor zu einer neuen und besseren W'elt ~ffnen kann.
J)iese neue Welt zeigt Fritz von Unruh in seiner Trilogie.
J.,'.

ZUl'~'GestaltuTlg abel'

Ii

fangt schon eher an.

Del' Weg

Als Kadett delTIOnstriert der

Di'chter eine gewis se Anerkennung zweierlei 'Welten, die im engen Zui'~'-

samrnenhand steht luir seinen1. F>flichtbegriff.

Als Offizier erreicht e1'

~~.

seine innere Wa ndlung, die ihm vom

Patriot~n

zur.o Kriegsgegner macht

unci die zur gleichen Zeit als Stem.pel seines dichterischen Schaffens
gilt:

"Als bewundertel' Rebell ist Unruh 1912 in unsere Literatur einge-

treten.

Und ein. Rebell ist auch del' Flinfundsiebzigj~hrigenoch.

Ii

1

1m October 1914 schrieb er aus tiefsteTIl Entsetzen und tiefster Verzweiflung seine erste Absage a.n den Krieg, das dramatische Gedicht
It

VOT

der Entscheidung.

II

Schon hier ahnt er, dass aug dern "\Veltkrieg

eine neue Welt entstehen werde.

Er demonstriert den Bruch mit einer

Pflicht; die demo Menschen Gewalttat und Totschlag zur Pflicht rna-chen
kann.

Immer wieder fragt er sich:· f1Warurn muss das sein?"

Aus

dieser Verzvleiflung entv/ickelt sich sein Aufrufzuln Ulusturz, der den
neuen I<osmos seiner Trilogie einleiten solI.
Das Gedicht nimrnt die Trilogie und dessen Ausgang vorweg:

In den.

ersten z'Nei Teilen beVleist Unruh, class er nicht bloss eine bcstehende

1" Rasche, S. 6

5
Welt verneinen J sondern mit ernsteITl Wollen eine neue gestalten wilL
Diese zwei Teile sind J die Blihnenanweisung sagt es ausdrlicklich, an
kein Zeitkost~m gebunden. 1 Sie wollen nicht bIos bringen J was Abbild
del' Gegenwart w~re, sondern sie greifen weit tiber die Zeit hinaus und
w.eisen den. Weg in eine ferne Zukunft.

In del' Trilogie findet der Dich··

terdas Ileilnlittel del' Neugestaltung in der Forderung, das Verh~Jtnis
von Mann und Weib neuzu.ordnen.

Das Weib auc:h in der Ehe zur Durch-

geistigung zu f~hrenJ dieEhe dadurch auf einen neuen und besseren
Boden zu~tellen. Hierdurch schafft er automatisch ein besseres Verhktltnis von Mensch zu Mensch J das den Frieden in del' V\T elt bewirken

soIL

1

Fritz von Unruh, !~in ~~_ch.!-~ch! (M~inchen: Kurt Wolff Verlag,
1917), S. II

I<.:APITEL II

DER JUNGE DICHTER 'UND D1E WELT

Ett'itz Wilhelm von Unruh wurde

J

10eMai1885geboren.Erist

aTIl

der Si)11.11 des Generalleutnants 'I{arl von Unruh und der Frau Mathilde,

!

I

gel:):ortene Kletze.

Von zehn Geschwistern, flinf Brlidern unci fUnf

Scn:w;~:"stern, starben zwei in jungen Jahr~en., w~b.rend sein Bruder Erich.
irn ersten Weltkrieg fiel. 1
Wie alle seine BrUder wurde auch Fritz von Unruh

f\lr

die Offiziers~'

laufbahn bestimrnt, ohne jedoch eine Neigung f\il' diesen Bernf zu empfi uden.

Die Kindheit war fU.r ihn zu Ende als, er, a.chtj~hrig, nach

Pl~n in Holstein auf die Kaclettenanstalt geschickt wurde.
,

Davor lagen

II

die sor gloB gllickliche~ Jahre in Berlin mit sehonen Erinnerungen an
Paraden und Ha usb~lle der Eltern.
Entwicklung wurde in der

11

Diese gl\ickliche und nat~rliche

Kinderhglle" , in der Zwangsanstalt des Ka-

. dettenkorps, unterbrochen.

Hier sarnn1.elte er die Einsichten und Er-

Ospater
"
°
nO"h
11
d er E r k·
°
f a h rungen, d Ie
In selner
Ie tung zu umsturzen
enntnls
o.

und zum Protest geworden sind.

Wogegen er sich auflehnte und worun-

ter er !itt waren. die Qul{lel'eien., die sich schon der Stubenk:.lteste erlau~·
_ _ ..

... _

..r

•_ _ . " ~. . . _ _ . . . ,_

_...~.

...

•

~_

_
.

.. - - ._ _
•

1 Unterhalturlg rni 1: Kurt von Unruh, Munchen,
"
II
Marz,
19 6 7.

_

7

ben durfte.

Es waren die tTngerechtigkeiten del' Vorgesetzten, die Ver-

.
E
' h ung Sle
. h aus.d rue
II k
acht.ung d es M ense h en, d ·
1e·1n d~ leser
rZ1e
te~ 1.

Unter diesen ~usserlichen Konflikten entwiekeltensieh in ihrn zwei
verschied,ene \Ve1ten.

Einma1 hat er, als er noeh junger K.adett war,

seinen Vater 8eh1' neugierig gefragt:

"Vater, wie ist eigentlich del'

Krieg?" _-:;'IIS ohn", ant\,rortete er, "wer einen Krieg rniter:Lebt hat, der
It

-

wunseht keinen zweiten zu sehen. "

2

Diese lakonische Antvvort schien

darnalsdefu Jungen ein grosses Mysteriurn zu enthalten.

'Vas er nicht

begriff, war die Tatsache, dass 8ein Vater j.,a seIber in vielen Schlaehten heroisch mitgek~rnp£t hatte.

Es 1iess ihm daher keine Ruhe, in

Erfahrung zu bringen, warum sein Vater ihn bei seiner doeh negativen
Einstellung zurn Krieg trotzdern ft~r eine mi1it~rische Karri.ere hatte
erziehen lassen, mit clem Endziele:

Krieg!

Warum verbot seitl Vater,

clem das Cello vielleicht lieber war als der Degen, i.hm M.usik oder Malerei zu treiben .. Sein Vater selbst war doch 1v1usiker.

Die Gedanken

.
W. e 1ten eree b'
.
V ater mUSlZ1eren
. .
h"or t.e.
zweler
~lenen, wenn er selnen
dachte er dann, vie11eicht gibt es zwei Welten nebeneinander:

OJ,t

Die del'

Realit~t und die del' .Idealit~.to Aber itnmer wieder beruhigte er seine
Zweifel; indern e1' an seine Vorfahren dachte.

Denn sie aIle hatten die-

ser Welt der RealitH.t gedient, um diese Realit!:{t "Staat." immer gr~ss~r
~------_._-------------_._--_._-------------'----

1 Fritz von Unruh, DeE.. SohE-9_~s G_~ra!~ (N\irnberg:
Verlag, 1957), S. 100-110
0

2 Ibid.

1

S. 168

Hans Karl

8
und grgsser zu gestalten~ Aus Familienr~cksichtenund Traditionsge-

,,0
0"
fUhI
untel'druckte
er die Welt der Idol-'Iea ltat lon r,ich.

Deswegen sah Fritz

von. Unruh in seiner Milit~rerziehung zun~chst die notwendige Vorbereitung auL:eine erhoffte Heldenlaufbahn.
Vater und Urgrossvater vor sieh.

. 11
SlC

Als Vorbild hatte er seinen

Sein Vater hatte drei Kriege hinter

"
- "osterrelC
- h-ISC h e B- atterle
- 1m
- S turrn
ge b. ra-'C.oh t, 1)el- K"orngsgratz
elne
°

genornrnen.

•

Das Beispiel seines Urgrossvaters entflarnrrlte ihn;' denn
II

es war deio.Urgrossvater, der sich 1806 bei Jena und Auerstadt im. Gefecht geg'eu' Napoleon. so auszeichnete, dass er mit siebzehn Jahren die

h~chste l'Cr"iegsde}.<oration, den Pour Ie M~rite, erhielt.

FUr den RuhIn

seines V"aterlandes zu fallen, erschien dem Dichter als eines Mannes
edelste BestirnITlung. 1
Erst allm.~hlich und unter schweren. 'inneren Konflikten Welr der
Dichter in Pl~n von seiner Helden)J.offnung bekehrt worden.

W'~hl'end

die robusten Karneraden Rohlteit mit Rohheit beantworteten und nach
deITl Motto:
Brettvorn Kop£l
Stiefel in die Hand!
· G ott £"ur K"'
'.>.onlg und V. a ter 1and'_2
M It
allen Zwang und Stun'lpfsil1.n hinnahlnen, sah sich Fritz von Unruh einer
Tartur liberliefert, die jeden Tag aufs neue began-no
I

Rasche,

S~

Dass er eines

25

2 Fritz von Unruh~ Reden:', :r:.1~chtig_seid J:.:hr_~~cht i.n Waffen
(Nurnberg:
Hans Karl Ver~a.g, 1957), S. 25.
"

9
"rages zurn Prinzen-Duzfreund bestirnnlt 'worden wars machte sein Los
D enn Je
' ' 'na
h er er d
' 1:canl, d',Ie fIb
enen
u er d as V]l
o.:c zu h err-

. ht IelC'.1'J.ter.
· :L.
nlC

sehen und-,ihn:1 als Vorbild zu sein berufen waren, desto weiter entfernte er sieh von ihnen.
Indies:er Welt del'. Rea1it~t,sind.es.;oftkleine Erlebnisse, die den1
Menschen:~ie

einrnal

Augen "
offnen.

au~den1.

An eineI'll Maitag steht del' Kadett wieder

Schiessstand VOl' den bekannten Scheibenfiguren:- "801-

dat in. bl.auer Uniform, rosa Gesi.cht und da, wo das Frerz ist, der kohlsehwarze\>2Helkreis.

Und indelTI er zielt, verwandelt sieh ihm das

Scheibengesieht in ein Menschengesicht.

Und clann wird ihD1 pl~hzlich

klar, das s sie ja aIle gedrillt wurden, unl Gottes Ebenbild zu er schies,sen. 1 WMhrend der darauffolgenden Jahre hat er nie Hber dieses Er - ,
lebnis gespl'ochen.

Denn' er flirchtete, als Feigling zu gelten.

Und so

geriet er in eine Ht)lle lauer Unentschiedenheiten, VvO er jede Minute
des Tages feige KOlllpromisse schloss rrlit Situationen, die in scharfelTI
Widerspruch standen zu seiner Erfahrung auf dexn Schiessstand.

Er

hat, abwahl er rnanchrnal mit dem Gedank.en an Selbst1nord spielte, die
elf Jahre in Plan
" durchgestanden.
hungsplan vorgesehen war.

Aberer lernte m,ehr als iD1 Erzie·-

In diesen Jahren war nicht die Welt der

Realit~t, sbndern auch die del' Idealidh in ihTIl geforttlt..

Del' Geist,

del' in ihm lebendig war dr~ngte zur Rebellion und inneren Freiheite

1 Unruh , _R_e_d.e_'n_

~

.. ..,

s.

1

121-122

10

Noch in seinern letzten Kaclettenjahr schrieb Fritz von Unruh sein erstes
II
_II
Theaterstuck
den. 'IJurgen V{ullen\-o/ebel'''"
L

"
Das Stuck
endet nlit den

'Worten Wul1enwebers:'
Befr eien v.rollt I ich euch f\ir s Leben jetzt n1.acht m.ich frei von e:t1eh gebt mi.r den Todes strei.ch. 1
Ein Rebell flir die Freiheit war die erste Gestalt, an der sich Unruh
dramatisch versuchte.
heute geblieben.

Ein Rebell f~l" die Freiheit ist del' Dichter his

Denn arn 8. Dezelnber 1966 hat die Liga ftir Menschen-

rechte ihm die "Karl von Ossietzki Medaille lt verliehen. Z

•
l\Ta.t\irlich hat das frUhe Aufbegehren Unruhs psychologische und
•
C'"lrun
" d e.
ganz prlvate

Aber es w~r e falsch, zu behaupten, das s hj.er a us
II

der bgsen Jugenderfahrung sieh ein Komplex gebildet hatte und sich aus
ihrn wiederurn eine Lebenstheorie entwickelte, die nur ihn anging.
Gegenteil ist der Fall..

Das

Was Unruh als K.adett erlebte, erlebten zahl··

lose junge Menschen, und nicht nUT irrl Kadettenkorps.

Unruh erkannte,

inderrl er es am eigenen Leibe und an der eigenen Seele erfuhr, dass

unter der Milit~rerzi.ehung die Menschen zu "Gehorchpuppen H gedri.llt
lInd dressiert wurden.

Errevoltierte gegen den rnilit~rischen PHicht-·

begriff "du sollst fi delTI er sein "ich will" unerlnlidlich entgegenstellte.
Die Welt der IdeaHt1=rt schob die der Realitktt in den. lIintergrund.
------------._---_._-.~----------

Der

----,-----------'"'

1 Rasche, S. 28
2 Brief I<urt von Unruhs, varn 5. Februar 1967 aus Roding.
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Riss zwischen seinen lui.lit~rischen Pflichten und seinen Gewissenspflichten weitete und vertiefte sich irrnnel' rnehr.

Irnm.el' unertr~gli

cher wurde del' Widel'spl'uch zwischen seineln Tun und seinern eigent,#lichen Sein und dern, wozu er sich berufen ftihlte.

Er gehBrte in eine

andere Welt".
Nach seinen Jahren als Kadett w'urde FritZi von Unruh Offizier del'

''.i

~7kaiserJ.ichen Garde in Berlin.

Abel' er war ein ungewghnlicher Offizier.

'.~{Er lief in die Universit!{t zu Vorlesungen, er luischte sich in the Kreise

"f.der K~lnst1er und des Theaters.
'Rat zu holen.

N'achts begann er, sich aus Bu'chern

Er las TolstoL Dante und andere Werke.

Wie sich eine

'Biene aus den verschiedensten Blurnen tl0nig saugt, so holte er sich
aus B~c:hern den Gedanken, den er in seinent Gewissenskonflikt brauchte,

Und da benl.erkte er entsetzt, dass alles, was er die Soldaten zu

lehren hatte, in schroffern Widers:pruch stand zu den Menschheitgedanken, die er zuvor beiTI1 Lesen ,gefunden hatte. 1 Und trotzdeIT1 fuhr er
forts zu drillen und gedrillt zuwerden..
'Vas er in Wirklichkeit noch nicht erreichen konnte, schaffte er in
seiner Dichtung:

den. Bruch Init der"vera1teten'Pflicht.

In den Jahl'en

1911 und 1913 schrieb er seine Dramen, "Offiziere" und IlLouis Ferdinand, Prinz von Preussen" ~

Durch diese zwei Werke z ieht sich del'

Kampf zw'ischen Pf1icht und Neigung.

1 Rasche, S .. 27

Dern "du sollst" setzt er sein

12
"ieh will" entgegen, ohne nocb. zueinem befriedigenden Ergebnis zu

Die L~sung fand er erst irn zweiten Teil del' Trilogie, indem

gelangen.

, er dem Pflichtbegriff eine neue Form gab.

So setzte sich Unruh in

.,: -afesen Dramen mit del' irn Kadetten~orps g~drillten Gehol'samspflicht
,

"

•

·;:auseinander 1 del' er die Neigung del' eigenenPel'sonHchkeit entgegen;}'·stel1te.

Hiel' war del' Dichter noch Patriot, die HeIden diesel' Werke

:i'erhofften eiile Befreiung ihrer PersHnlichkeit vorn Z"vang durch den
Krieg •
. jj,'

Dann abel' kam diesel' Krieg, und sie empfanden nun, dass auch

"bIer nicht nul' del' Einzelpersgnlichkeit~ sondern del' gesamten MenschHeit del' Untergang drohte"
e'inen Sinn.

Die HeIden starben, abel' ihr Tod hatte

Denn selbst der Oberst in "Offiziere", del' eben noch auf

d en U ngeho.rsam wutete,
erklart:
"
"

II

Also es. gibt tats!:tchlich F~lle ...

wo es PfEcht eines Offiziers ist, zu handeln auf eigene Verantwortung! ,d.
Del' Dichter hat die Lgsu'ug noch nicht gefunden, deswegen sehen
wir diesen "'vViderstreit zwischen den beiden Pflichten in jeder Dichtung
wiederkehr en.
Drarnen.

AbeI' an del' L~sung arbeitete Unruh schon in diesen

Denn bem.erkens\vert sind die Rollen, die die J.i'rauen spielen.

Sie sind hier die Tr~gerinnen des Lebensgedankens. 2 Sie wM.ren berufen gewesen, die neue durchgeistigte Ehe zu schaffen.

r-djnigin Luise

1 .F". r1. t,Z von TJ'
D
('Nil
~ nrub,,~ne~
. urn b erg,' H are K ar 1 V
er. aI
g, I 960

S. 60.
2

.
.
Bernhard Diebold, An':,r chie JITl
Verlag, 1 928), S . 411

Dram.~:.~

(Berlin:

:Heinrich Keller
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in

II

Louis Ferdinand" abel' klamrrlerte sich an die alten Vorstellungen

von Tradition, und Hedwig in "0ffiziel'e" scheiterte, weil ihre Gedan··
ken von ihrem Vater J dem Oberst, beeinflusst worden waren.

Noch

stehen die Frauen hier irn Hintergrund, abel' sie werden endgUltig die

L~sung'der ·Pflicht'bewirken.

So enthlillten sich die beiden Paa.re ala

Vorstufe von Dietrich _und Irene in del' Trilogie.
Mit clem Drama 1l0ffiziere" verliess der Dichter die luilitHrische

1-

Welt del' ReaUdh.

~~/

Ultirnatum: wenn das St~ck aufgeflihrt wUrde, h~tte e1' den Dienst zu
•
quittieren.

Sein RegimentskoTl'1n1-andeur stellte ihTI1 ein k.1ares

Die Auff~hrung war ein grosser Erfolg.

Fritz von Unruh die Entscheidung gefallen. 1
eine Vorentscheidung.

Damit war fUr

Und doch war es erst

Er ging auf Reisetn. denn Preussen war ja nicht

die Welt, ·nicht einmal De:utschland.

Und er hatte r.nit der Uniform

noeh nicht alles von sieh getan, was er abwerfen n'1usste.

Zwar ent-

hUllte er sich as Rebell gegen die M~chte, die seinen jungen Willen
-knebelten, aber ein Gestalter und Schgpfer war er Hoeh nicht.
zuerst ein UTIlsturzler.
"

Er blieb

Er war noch zu sehr Kind seines Stamrnes, zu

sehr seiner Tradition und Herkunft verpflichtet,

UtTI

Gestalter zu sein,

Zwar klang die Sehnsucht naeh einer Vollk.ommeneren Welt durch di,e
Werke, aber neu schaffen konnte e1' sie nicht,

Erst n1.usste er sich

selbst gewandelt haben, bevor ereine ¥felt verwandeln konnte.

1 "\¥ilhelm Geyer,

1I

Seine

Fritz von Unruh, Ver s ueh eine r Deutung" ,

4. Heft (Rudolstadt, 1924), S. 9.
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illnere Wandlun.g rnusste von attssen, durch ein ungew~hnliches EreigII

nis un.terstutzt werden.

Und dieses Ereignis hiess: Krieg.

Noch einlnal siegte das Soldatenblut del' Farnilie
\~~:. freiwillig, rnit clem Gedanken:

o

EX' meldete sich

"Vielleicht ist es ITlcine pfEcht, nun 'in

·Wirklichkeit·zu· erproben was ich bis dahil1. nUT in Gedanken erlebt

ha tte" •. 1 Auch die mysteriose
" Antwort seines Vaters wollte er erproben.

Als Patrouillen-Offizier wurde er vom Prerde geschossen, lag

eine Nacht bewusstlos und ausgeplunde,rt
aufeinem toten)franzosischen
"
"
.~

Soldaten.

Er erfuhr bald, was Krieg aus den Menschen rnachte.

~~~ Tages, urn vier Uhr mar gens

VOl'

Eines

Rheims, ha tte er eine religigse Vi-

" sian und aus ihr kam das Gedicht "Das LammI':

Lam.Tn Gottes, ich sah deinen wehen Blick,
Bring Frieden uns und Ruh,
Flihr uns bald in die I-Iimrnel der Liebe zurUck
Und deck die Toten zu. 2
Innerlich war Unruh weit ~ber sei~e patriotischen HeIden hinausgewach~·
sen;

er entdeckte i.n der Wirklichkeit des Weltkrieges dasGrauen, den

"
'rod, die Verwesung, die Sunde
des H:erzens und nicht den glorreichert "."
Sieg und die Macht.

In diesem religiHsen Augenblick der Erleuchtung

wurde der tatenhungrige Dichter zurn K~nlpfer flir das Leben gegen
die M~chte, die das Leben l~hmten und unterdr\ickten.

In diesern Augen-

blick der Kriegserschthterung 'wusste erpl~tzlich, dass seine gesarnte

--•..

_~------

..-,------.

1. Unruh, Reden .•. ,- S. 127
2 Alfred Bies e J Poesie

d~~~;'!·.iege~,

I

(Bel'Hn, 1915), S. 49.
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1Ie E. rZle
. 1:l.ung f a 1se.J.
1 gewesen
'
. nlultarlSC

war~

Denn er ftililte, das s die

Menschen erschaffenworden 'waren, urn die Liebe und Harmonie zu
leben, dass wir hier auf

Ebenbild zu verwandeln!

~~;rden

da sind, urn unser Selbst nach Gottes

Jetzt weihte der Dichter sein Selbst clem

.~ .'Kan1.pf f\ir den· hohen Sinn einer neuen Welt, in d er die Mens chen in
Frieden und Ruh leben kgnnel1..
~

Mit Recht sagte Goldschn.l.idt:

"Das

Landder Menschheit fand Unruh er st, als er durch das Leid des I<rieges v/andelte. III
DeI' preussi.sche Offizier aus altern Adelsgeschlecht trat heraus,

~ nicht urn eine bindungslose Freiheit zu leben und zu propagieren, son-

dern urn neue tiefere Verpflichtungen einzugehen,
II
•
wurdlgere
Veranh¥ortung zu

"

ubernehnH~n.

UITI

eine menschen-

<.

Diese Wandlung vonl Patri-

oten zunI Kriegsgegner stellte ihn in die Lage, seine neue Vvelt zu
schaffen.

Mehr und rnehr aber erkannte er die Notwendigkeit zum

Umsturz, der als Vorstufe der neuen V\reltgestaltung gelten solI.

Den

Urnsturz stellteer in dern drcunatischen Gedicht "Vor der Entscheidung"

dar.

1 Rudolf Goldschmidt, "Fritz von Unruh,
(Augsbur g, 1921), S. 6.

II

pichte_~_.?ndB~?ne,

KAPITEL III

DER RUF ZUM UMSTURZ

'~Wenn in den 'eben erw~hnten Dramen der Krieg als der Menschenrelter dargestellt war, so war der Krieg in "VOl' derEntscheidung"
clef Menschenvernichter.

Dieses Gedicht, das er

in~

Oktober 1914

sCtirieb, prallte schon vor der Grausarnkeit zur~ck, die im Krieg Gebot

•

wUfde, verkundete
"
schon den Ulusturz und ahnte schon, dass aus dem

"

W'eltkrieg eine neue Welt .entstehen konnte.
.
"
"·Wahrend
es in der Heimat Dichter gab, die in patriotischer Kriegs-

lyrik, in Hass - und Siegesgesk{ngen schwelgten, schrieb an der Front
Fritz von Unruh sich das Grauen von der Seele.

Denn die Ereignisse

im Felde hinterliessen bei clem feinflihligen Dichter einen besonders
starken Eindruck.

"Er war", so berichtete ein Kalnerad von ihTIl, "von

allem Erlebten und Geh~rten sehr viel Hefer ergriffen als wir anderen. ,,1
Vvas er in dern Gedicht zu sagen hatte, legte er vielen (Jestalten in den

Mund, raffte er in kurzen Reirnszenen zusa.mmen.

Unruh selbst trat

als Ulan auf.
Voller Begeisterung stl~rm.t der Ulan, ideologisch wahl vorbereitet,

1 Brief des Hauptmanns G. Schelle varn 9. April 1924 an Kurt
von Unruh.
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in den Krieg.

Abel' all die gepriesenen Ideale - Yolk, RuhIn, Vater-

land, Ehre - sieht er zerbrochen, entlarvt, zunichte geworden
Unmensehlichkeit des Krieges.
f

I

Wer befiehlt ihm zu morden?

VOl'

del'

Er··

'

s·chuttert fragt del' Ulan:
Welche Wahrheit leuchtet ?
Kann dieses Gemordes dein Wille sein ?
Is t es dein Wille ? 1
W1as hat Pflicht aus diesen Leuten gem.acht

l.etgt er sieh die entscheidende Fl'age
etigentlich Pfli~ht sei.

VOl',

Unter solchen EindrU.ck.en

was denn in diesern FaJle

Del' Freiwillige kennt des Ulans Seelenkllmpfe

nH::htj er f\lhrt freudig und inbedingt aus, was ihm. befohlen wird und
11
"
hofft·,. dass es fur
des Vaterlandes Macht und Grosse
von Segen sein

werde.

" den Ulan dagegen schelnt
.es"
.
. Blut und
Fur
unmoghch,
"das In

"W~affen ein Yolk sich seinen reinsten I<elch erringt. ,,2 Unm~glich kann
es Gottes Wille sein, dass die Me.nschen sieh gegenseitig errnorden.
Auch k.ann die Pflichtes nicht wollen, dass er weiter n~itk~m.pft. Denn
wo bleibt bei diesel' Zwa;ngspflicht die Tat aus freiem Willen zur Selbst.-

besiegung?

Da zeigt ihm in Traurnvision del' Geist Shakespeares

neue V'lege.

Den I<ricg des Friedens gilt es anzutreten. Er solI das

Kreuz wieder aufheben, den Stab, der den Menschen erl~sen wird.
nim.TIlt das erschossene Kreuz als TI1ahnendes Symbol auf.

1 Fritz von Unruh, . V£!... derEnt.~cheidung
V e r la g 7 1 91 9), S. 3 8

2 Ibid., S. 26.

Er

Da kommt

(Berlin, Erich Reiss
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ihm das Gesicht einer neuen Zeit:

"Mutterland solI aus denl Krieg

sich heben~ frUhlingsjung undstark

VOl'

WerdeglUck." 1

Begeistel't von diesel' Vision fuhlt
" del' Ulan sich jetzt l'eif, del'
El'scheinun'g Kleist, deln Schatten s~ines alten Ic1}s zu begegnen.

Dem

Ulan wi'l'd'e's 'zur Gewi.ss'heit, dass "S\indensaat und Waffensang" 2 vel'II,
ge h en mussen.

"
Dies ver,teidigt er auch gegenubel'
Kleist, dessen Hass-

"
Er will clem VoJkerhass
Einhalt gebieten

gebot er nicht befolgen kann.

'

und weltu1hfassende Liebe an seine Stelle setzen~

II

Del' Has ssanger

Kleist tritt dem Ulan entgegen:
Brennend

VOl'

W'ut unc1 Lust

Schl~g rneit1.e Z~Jhne ich
Tief in die wels che Brus t,
Liebe zerstanlpfte ich. 3
Andel'erseits versichel't I<:leist, dass auch in ihm die Liebe ist;
hasst den Feind, weil el' Deutschland liebt.
Heirnatlandes.

el'

Er sei ein Teil seines
II

Wenn er seinem Vaterland den Rucken wende und von

menschlicher BrU-derschaft tr1:.urne, dann werde er wie del' Ulan

It

e in

BettIeI' ohne Kraft". 4 Doeh del' Ulan, del' sein Gevvehr als InstrU1nen1:
II

der Holle weggeworfen

hat~

findet eine ganz andere Antvlort auf seine

:F'l'age nach detn Sinn des Krieges.

Er setzt an die Stelle des starren,

II

der Staatsrason untel'worfenen Pflichtbe'grif£e, die Fflicht zur Liebe,
die keine Grenzen kennt, sondern die grosse Bruderschaft, die

----.._------..•
1 Ibid.

1

S. 82

2 Ibid., S. 62

_._-_.---~--------------~.

3 r·b·Id..
~ , S

c

1 Dod:l:

4 Ibid., S. 1 04

Mensch~~

,-------
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heit bedeutet.
Di~ Liebe, die der Dichter sich hier vorstellt, kann nur gedeihen,

wenn sie ungeteilt und allumfassend ist und wenn ihre Antithese, die
dMacht, gestlirzt wird.

Wenn die Liebe - so antwortet der Ulan der

Erscheinung Kleist - sich bloss auf eine bestirnrnte Gruppe richtet,
;AAiie'es bisher gewesen ist, dann ist sie nul' die Kehrseite des Macht··

~triebes.

-

Die Macht gewinnt nur im YerhH.ltnis zur Qunuacht Bedeutung.

:~in Mensch oder ein Yolk ist nur dann n1.~chtig, ~venn andere Menschen
;~oder yglker machtlos sind.
';'8alllkeit und Unzufriedenheit.

So ist die Macht die Ursache aller GrauDie Liebe 5011 ungeteilt seine

Das ist

das neue Gesetz, nach clem der Ulan sucht, ein dynaITlisches Gesetz.
Es ist nicht mehr die von Tradition, sondem die aus Liebe gestaltete
Pflicht:
Spannen, spannen UITl die Erde
Weil ich rneiner Lie be Fl Ug e..l •••
Bis del' Sonne tiefster Sinn
Aufbricht aus Gesetzess~ule.1
Hier sy~bol isiert Unruh die Sonne als die Sch~pfe:rin. Sie ist wie ei1'3.e
neue Realit~t in dem Chaos des I{rieges, die ausden Gesetzesktulen
ausbrechen solI.

"Der Sonne tiefster Sinn" ist die Erschaffung und

"
. Lebens. 2
Erhohung
des
Die

Forn~ulierung der

neuen Pflicht aber setzt eine "
Anderung der
---~------.-.
-~-----,----,

1 Ibid., S. J. 05

2 U nr uh, Red en .•. , S. 1. 31 .
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Menschen selbst voraus:
Eh' du nicht mit heil'ger Kraft
In dein Innerstes gedrungen,
Dich zerbrochen, dich bezvvungen
Und dich urn und urn geschafft Wird nicht deiner Seele Klang
Rein bn _W eltall s chwingen. 1

"
Sterben solI" alles, was die Men.schen hinfuhrte
zu diesem Krieg.

Alles,

was sich z*lschen die Menschen l'l.uddie Sonne stelle~rnU.sse ste!ben,

sei es dieitussere Macht des Staates, sei es del" Feind in uns selbst.
Und werde-n solI das Verh~ltnis von Mensch zu Mensch~ die Liebe und
Bruderschaft, die den Frieden in del' neuen W·elt mit sich bringen solI.
"Es gibtkeine andere Arche, Euch aus der nahenden Sintflut zu heben
als Euer eigenes Herz" 2 Das FIerz solI das Zentrum. des Werdens
seine

In ihm liegt die Kraft, Welten zu besiegen.

IHs1icher Verbindung mit delTI Geist,
bi1den.

Das Herz, in un-

m~sse aus den~ Chaos den Kosmos

Zu dem ZV/eck bedU.rfe das I-Ierz in jedern Mense-hen der inne-

ren Liebe, die inder Absage an aIle n:lenschlichen Laster besteht.
Erst wenn die Menschen diese Liebe, diese Wahrheit bes~ssen, kgnn-·
ten sie in -die "Freude sch~pferischen Daseins,,3 gelangen.

Denn "in

dir ber"-ihrt sich I-IH11 und I-Iirnmelreich; aus dir entro11t die SCh6pfung

2 Unruh, Reden ... , S. 16.
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jeden Glanz" 1 Dann seien sie reifzum Werden, und es konne
"
s,ich
del" Geist mit delTI Herzen

zu dern neuen Bunde zusarnm.enstellen.

Reif sein s reif del' h'6chsten Liebe,
Die uns erst zu' Menschen rnacht.
Fordert aller Gieren Triebe !
·Walit ihr, sei diese·s Werk vollbracht ! 2
Aber weit'scheint Unruh diesem Ziel noch entfernt zu seine
bleibtdie·ge~W·el'dennul'

Wirklichlteit.

noeh ,eine

Forn"luliel'ung~

Zwar

keine vollzogene

Aber del' Dichter wasU.berzeugt, class die Iv1enschen die

Verlusteib.nd die Leiden, die del' Krieg ihnen auferlegte, nicht zu er"
, tragen vel'n1.ochten,
ahne sich bis ins Tiefs te zu Handel'n.

Er, wie viele

Expres sionisten "
uberha'll.pt, hat den stal'ken Glauben an das letzte El'eignis:

die Bek.ehrung, die Wandlung, die das Ende del' Geschichte

einl~uten und die Vollkornlnenheit bringen w~l'de. 3
Wie eine Bes.t~tigung von Unruhs Vision, dass del' Mensch bereut
und sein Verhalten ~ndel't, erschien Ende 1917 Ernst Tollers "Die
Wandlung".

Friedrich, del' Held des DralTIas, m.eldet sich bei Kriegs-

ausbruch fl'eiwillig zurn Frontdienst.
er dazugehgrt.

Auch er n1.gchte beweiseu; dass

FUr Toller _. Friedrich besitzt del' Krieg, wie bei

" die Revolution gegen den
Un.ruh - Ulan, die Eigenschaften, die spater
.

-~-------------

1 Ibid., S. 11 6
2 Ibid., S. 133

~ Otto Mann# -Geschichte
des deutschen
Dranlas (Stuttgart:
It
- - - - - -.•- •.
•_ _
Kroner Verlag, 1963, S. S57.
0 _ _-

Alfred
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Krieg erhalten wird.

II

Der Held malt sich den Krieg als die Darnmerung

nationaler Bruderschaft aus, in dern sich aIle Problerne IHsen und seine
Isolierung f~l' irnITler ein Ende haben wird.
Auf dern SGhlachtfeld karn Ernst Toller, genau wie Unruh, zur expressionistischen Vorstellung vom Einssein der Menschheit.

Toller

berichtetgrauenvolle Schlitzengrabenerlebnisse, die seine patriotische
Begeisterung schwer erschUtterten.

Del' Anblick eines Ve~wundeten,

del' drei-Tage und N1:l.chte irn Stacheldraht hing und unabl~ssig urn IHlfe
schrie, tru.g zu ToIlers· Wandlung bei;
Ein ~ Toter - ~..1.ensch Und pl~tzlich, als teil_e sich
Die Finsternis vorn Licht,
das W or t varn Sinn,
erfasse ich die einfache Wahl'heit Mensch,
die ieh vel' ges s en ha tte
dass aIle diese Toten, Franzosen und Deutsche,
ill
Bruaer
waren,
und class ich ihr Bruder bin! I
0· • •

Die Wiedergeburt des Einzelnen ist die Betonung del' expressionistischen Revolution.
zur neuen Welt.

Auch f~r Unruh ist diese Wiedergeburt del' SchlUssel
Nul' eine innel'e Wandlung kann den neuen Pflichtbe-

griff verwirklichen, kann die Welt neugestalten, kann den Vernichtungsgeist in den Menschen zurn ewigen Friedensgeist verwandeln.
Di.e Sehnsucht nach del' neuen Pflicht zur Liebe ist des Dicbters

Ruf

ZUln

Umsturz, del' als Anfang del' Entwicklung del' neuen Welt gel--~---------~------

1 Ernst Toller, Eine Jugend in Deutschland {Berlin, Erich Reiss
Verlag, 1922.L S. 75, 76. '
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ten solI.

Schon in "Vor der Entscheidung" nlacht sieh ein neues .W"er-

den, als Folge del' Liebe -. Predigt des Ulans,

f~hlbar. In den I-Ierzen

II

auch des einfachsten Soldaten spuren diese so ganz verschiedenen
Menschen eine bessere Zukurift.

Ihr Zeichen ist:

Glaube an die ewige

Kraft del' .Liebe, aueh aus Tad und ZerstHrung\vieder Leben zu sehaffen.

Diesea-- einfaehe Gla.ube trktgt und beschwingt sie,

Jeder fuhlt
" sei-

ne VerantwO'rtung fUr Tausentle in del' Vision, des Aufbaus naeh

der Zer-

"
"
starung
•. Jeder weis·s, dass del' 1Neg durch den Krieg sein personlieher
Opfergang'.fiir die Zukunft sein kann.
.

Es ist keine Sieherheit, nu!" ein

"

Glaube, aber del' ist stark gen-q.g, sie uber aIle Sinnlosigkeit hinwegzutragen:
Ob wir siegen, ob wir stel'ben,
Langst
"
entsehieden ist die Sehlacht
W.ir sind neuer Gnade El'ben,
Sind die Faekeln allel' Nacht ! 1
Aus der tiefen Verbundenheit mit del' Liebe also Elernent- enth~llt sieh
den Gestalten dieses Gedichtes der Sinn des Krieges.

Diese Uner-

sehlitterlichkeit triurnphiert ~ber die furehtbal' weitel'gehende Autol'itktt

~es Krieges, denn ihr glHubiges GefUhl ist die Eigenschaft einer neuen
Zukunft.
Mit der F'orrnulierung dieses revolution~ren El'kenntni'sses hat der

Ulan - Unruh seinen Wegweiser zur Tat eines Urns turzes gefunden.

EX'

ruft die jungen Soldaten zu einern Kampf auf, nicht gegen den Feind,

-----------1 Unruh, Vor der _Ent_sc:Ee_~~~:.~ S. 104
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sondern gegeq cHe e5.genen Ilerrscher, die sie in Mord und Tad geschickt

haben:
Junges Yolk auf allen Wagen:
kornrnt, \vir wollen Burgen brechen. 1
Und in Unisirno alltworten 8ie:
II
"
"
Lugengotter
stur
~en nieder
Sonne! Sonne! leuchtet \vieder ! 2

Die Ulaneng·estalt Fritz von Unruhs ist Tr~ger einer Revolution des

Weltgeiste,$o;,' die eineEntscheidung der Welt einleiteL

Ein "Seelen··

sturIn der1i$rde,,3 ist entfacht, der mit seinern Sch~pfungswort."es weI'de" die Jugefid aufruft zur grossen Verwandlung, zum Urrlsturz.

J)ie Entwicklungslinie im S'chaffen des Dichters 11iuft von denl Gedicht "VOl' del' Entscheidung" zu der Trilogie "Ein Geschlecht".

Imrner

mehr festigt sich in Unruh die Erkenntnis, dass del' Krieg aIle Werte
I t ' d ass hOInter d er
urns t ilurzen musse,

Hehe Weltgesicht auftauchte.

°
Zl°VI°1°lSlerten

Z e1°tmas k e d
.
as O
elgent-

II

Er spurte, dass das Chaos urn des Men ..

schen und des Weltsinnes willen langsarrl zu einern Kosrnos neuer Werte
erschaffen werden rnlisse.
Trilogie.

1 Ibid., S. 140
2

Ibid.

3 Ibid.

.

Dieses Schaffen offenbart e1' in seiner

KAPITEL IV

VOM CI-IAOS ZU EINEM NEUEN KOSMOS

In delTI ersten Teil der· Trilogie verwandelt sieh der UIDsturz in
Chaos.·· Die Menschen dieses Chaos' sind Urn1enschen, und ihr Reich
ist c1er Trieb.
sche Gestalten.

Die Menschenwelt ist

darg~stellt durch

ein paar rnythi-

Die Landschaft ist der Holzwald eines Massenfriedhofs.

Das KriegsgetHrrlnlel spukt herein, ist aber fUr das Schauspiel, nicht
wie in "VOT der Entscheidu.ngfl~ an sieh fast nebensHchlich und nUT arn
Anfang der Exposition wichtig.
Tragik der Welt bloss:

Die gewaltige Erschlitterung legt die

das Auseinanderfal1en der Ei.nheit, die Selbst ...

vernichtung von Kr~.ften in1. Karnpf gegen i.hren Urspl'ung.

Der Kalnpf,

der den Ursprung des Lebens, die Mutter des Lebens bedroht.

Dieser

Kampf ..vird in del' TragHdie"Ein Geschlecht il entschieden. 1

Ae

L)as Chaos in "Ein Ges.chlecht"

Das auseinern Aufzug bestehende

St~ck spielt \v~hrend der ~Nacht

auf einem alten Kirchhof auf einen1 Bergesgipfel.
.11

Mutter, Tochter

und Jungster Sohn begraben einen in der Schlacht gefallenen Sohn.

------_._----_.-...---_..

__

.-.•

~_.,---_.~--_._-_

Zwei

•._--..-----_.._-----

1 Julius Peter sen, "Fritz von Unruh',', Das literarische Echo, XX
{Berlin: Egan Fleischel Verlag, 1917L S. 1296. . ---.-------
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weitere S~hne sind z.urn_Tbde:_.verurte.ilt; del' ~l.test~,. wen· erWeiber.
, 'sch~ridete, del' andere, weil er aus Feigheit den Gehorsam versa.gte.
"Beide werden gefesselt von. den Soldaten herangeflihrt.

Del'

"

.
j~ngste

':50hn solI das ·Urteil vol1stre~ken, er soll seine Bruder t::hen.

Doch et'

:schrickt davor zl.u·~ck. Er kann es nicht tun, da er nie gedhet hat.
)~Soldaten

.~ das

Die

ziehen wieder n1.it den Leuten ins Karnpftal, ahnend, dass sich

F'luchgeschlecht selbst vernichte.

.
"
Den
jungsten
Sohn schleppen sie

4 mit, damit er in del' Schlacht geh~rtet \verde.
So bleiben Mutter, Tochter und die Verurteilten allein auf clem
J:~alten KirchhoL

Del' "
alteste 80hn hatte fur
" den Staat gernordet.

Er

II

\fehlte, wen eine u.ngezugelte Kraft ihn befiel, die seine Triebe entfes-,
11

selte.

Entschlossen hat er sich von aller Uberlieferung losgesagt und

will gegendenM.assenwa.hn k~rnpfen.
er seine Mutter an.

Denn £lie

geb~ert

Auch die Schwester stirrlInt zu..

"
Als. die Ursache allen Ubels
sieht
nach seiner Ansicht nur den Tad.

Beide 'wollen die Mutter errnorden.

Der M.lteste 80hn wirft seine Ketten ab und stli.rzt sichnlit einern Fluch
auf seine Mutter, in den Tad.
Die Mutter sieht jetzt, was der Krieg aus ihren I<indern gernacht
hat.

Kraft gibt ihr die Erde, in die sie sieh eing-rlibt.

Unerbittlich

verflucht sie ihre Kinder und klirnTIlert sich nicht urn ihren Tad.
dieses Geschlecht ist nicht ganz dern lJntergang geweiht.

Jedoch

Wahl stirbt

auch die l\1utter, niedergestossen von dern zweiten Soldatenflihrer.
Aber sie hat dern FUhrer z;uvor den Stab entrissen und als Syrnbol der

27

If

.

Macht·uber die Erde .gesch¥iungen.

"

Sie verkundet, dass eine neu.e Welt

kornnl,en wird.

"
Machtig
geben die ersten Verse da.s Therna an:

"Unseliges Weib,

'''1gesegnet und verflucht" 1 f-Iier of£enbart sicll das Geheirnnis der Welt
;~in"de:r

Gestalt der Mutter:

~~nd Flueh.

das Geheirnnis des Werdens in seineITl Segen

Gesegnet in dern Sinne, da sie die Gebktrerin des Lebens ist,

,'~erflucht~ da sich aus ihr ein M~rdergeschlecht entwickelt haL

~1:asst Na tur,
,

die salchen Zwiespalt schuf", 2 sagt del' Solclaten£Uhl'er i

"

·.tier die zwei Sohne rnitschleppt.
~egen

"Vrer

die Mutter.

II

Schon am Anfang '\Tuten die Kinder

Denn sie giesst mit ihrern Blut nicht nul' Tugend in

di"e Adern ihrer Nachkommenschaft, wie in ihren jUngsten Sohn, sondern
11

a1:\ch Mordsinn, Tierwut, und Feigheit, wie in den altesten Sohn und die
Schwes te-r.

Die Mutter steigert sich zur rnythischen Gestalt.

Denn hier k~rnpft

die Mutter alIes Leb'ens, hier k~rnpft die Vlelt urn ihren Sinn.. Alsihr
jUngster So~n in die Schlacht geflihrt wird, da begleiten ihl'e Worte eine
allessagende
wegschreitet.

Bewegung~

sie streichelt den Boden, von dem ihr Sohn

Sie sieht den Untergang und die Vernichtung einer Welt

urn. sich und glaubt doch an den-Sinn des Lebens.
Sein. auch Sinn hat:

2 Ibid ..

Sie weiss, dass alles

28
.'.0 IJ.arid.von1. Wachsturnew.ige:r;Kraft be,veg't,
du gibst den Schwangern ihre Monde
bis sie sich·beu.ge~ NC1.1eS zu geb~reno ..
Verhilf auch rnir zu. neuen1. Blut ! 1
Aber dieser Wunsch bleibt noch unerfUllt.
l'
wuhlt
diese J.i'rau auf.

~. ;'UDl

Zuerst~

Del' KaITlpf gegen ihre Kinder

"
beschwort
sie ihre Kinde:r Init del' Bitte

Kindesliebe, mit dem Gedanken an ihre Mutterschaft.

Dem "
altesten

'~!pohn h~lt sie die W\irde des Va-ters und ihre Liebef~r ihn entgegen •
.It:r aber sagt:
Das sagst du mir, der jeden lei.chten Hauch
belastet flihlt von Dr - und Urvkhern ? '...
Dann habt Ihr uns den Vater auf den ·Sockel,
und jedes Wort der Kinderstube wies,
den Urtrotz in luir weekend, streng auf ihn,
bis ich gen~hrt aITl Zweifel, kraftentschlossen
dieses Vaterbild, das Gatt geglic.hen, stlirzte. 2
Der Tochter predigt sie die Seligkeit der MJ. tterschaft als die Erflillung
des Weibturns, aber diese stosst
sie weg:
"
Mich widert dieses LMcheln der Erfahrung,
Init clem du mich noeh fester an dich drUckst,
Wie ein StUck Fleisch am Markttag
liegst du feil ! 3

0

••

II

Die Mutter steht den Han.dIungen ihrer K.inder machtios gegenuber:
Wo bleibst du, Gatte, der Du einst gewacht,
dass mich nichts HH-ssliches ber~hren konnte •..
. Muss dieses Herz denn aIle aifte schlucken ? 4
Seinen Geist, den Geist des Vergangenen, will sie beschw~ren, urn den

--...,........---1 Ibid., S. 21

3 Ibid.

2 Ib"10..,
,
S

4 Ibid., S. 33

I.

•
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S. 42, 43
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Karnpf ihrer. I<inder bestehen. zu.kg_nnen~
Mit Absicht hat del' Dichter die Frau ohne ihren Gemahl dargestellt.
:~", Denn fUr Unruh bedeutet del' Mann als del' Zeugende die formende Kraft,

,,-·~'iIie im Mlitterlich~Weiblichen.das Leben su.cht und findet und in del' lie·"
bendeD: Einheit die Lebenstotalit~t und Unsterblichkeit erkennt.
:~'tder Mann kann ihre Kraft in Gestaltung auswirken.

NUT

Erst atn Ende del'

Tra g Hc1ie sieht sie irn j\.\ngsten Sohn den Gestalter ihrer Kraft. 1

Mit allen T~nen ihrer Mutterliebe verteidigt sie sich, weil die

'f'
'~

i<-.

K'Ind er una·
. bl"assIg
. 1.h re G e f"uh
~ I·e scanen.
h" d

':~inern

Del' kl.lteste Sohn will in

..

Ansturrn die Welt zerreissen, urn ihren letzten Sinn zu fassen .

.,"Die Mutter abel' glaubt an die Ges etze del' Natur, sie kennt den stillen,

Zwang iTn Wachstunl alies Lebendigen.
den Untergang del'

Sie will nocb. nicht glagben an

"

Schopfung~

Wir MUtter kenneil diese harten Stunden;
wenn wir schon leise Wechselrede hatten
Init denl, wa s s tetig schweigsa.nl in uns w~chst. 2
Das ist ihr frOnInler Glaube an die Lebendigkeit als der Sch~pferkraft.
NUT

aus diesem Glauben gewinnt sie die Kraft

ZUITl

Kampf mit ihrern

Schicksal, das ihr von den eigenen Kindern bereitet wird.

Diesel' Glau-

be, versetzt sie sp~ter in die Lage, die si.nnlose Rebellion des ~ltes~en
Sohnes zu einer kOllstraktiven Revolution zu verw<;).ndeln.

I Diebold,

An~~chi.e irr~prC::~3_.' S. 420 •.

2 Unruh, Ein Geschlecht$ S. 40.
--

--
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.

.

-.

Aber erst seheinte$ in eineNled-et:Jage

Erdenrn~tter, flueht ITlir 'nie-ht:

•

"

.

a,us2~umunden:
. '

_" Q

al~~

In mir bricht jeder Widerstand zusarn-

men." I 'Urtd dann richtet sie die gros seFrage an das Leben:
)

Was ich jetzt tn heisst an die Erde klopfen,

Hier liege ieh und besehw~re ohne'
Fbrm.eln das Herz~ das hi.nter aller
"
"2
Schopfung
s chlagt.
Aber die ~:schw~;rung bleibt ohne Antwort.

die letzteErkenntnis.

"

Sie ist noeh nicht reif fur

Sie kann uoeh nieht fassen, dass alles Geborene

"
":."
den Mutteilh.
wi.eder genomrnen wird, dass diese Tierwelt unte1 gehe':1
4

rnuss, bev6;reine neue Welt gestaltet werden kann.

Die Bitte

UTI1

Kin-

" :
" l ieh eueh nur, als
desliebe andert
sieh jetzt in W9rte vall Hass: "Hatt
Thr nach Brtl:sten sehriet, arn Stein zersehrnettert, undankbare Bru.t.
Ihr Wortkampf scheint hier seinen hgehsten Punkt zu erreiehen.

tl

3

Jedoeh

wird der Vernichtungsgeist ihr er Kinder ihr zu ml{ehtig und sie schreit
Init ganz neuer Kraft die unmens-chliehen Worte deT Bezwingung:

Ieh bin es !nUde, angeklagt zu stehen !
Was wisstihr von der r-Autter! dass sie schwa.ch
und Eure TOl~heit sch~hzen wollte! Seht,
nun sagt de r Mutter ··Sehatten, den ieh rief,
und spricht ein ernstes, hartes Wort mit mil':
Sagt: hllit der Fels dieQuelle vor den~l Sturz ?
Der Zweig die Bl~te, eh sie f~llt ? 4
Sie ber~hrt die Erde rnit ihrell HMnden~

nis des Lebens fassen zu k~nnen"

UITl

auf diese Weise die Erkennt-

Aus dem. rnlhterlichen Elernentder

._-------_._-----.-.---------------1

.
Ibid., S. 23

2 Ibid., S. 24

3 Ibid., S. 51

4 Ibid.
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. Erde s cheint sie endlich die ents cheidend e Kraft zuziehen:
nes und ihrel' 'I(inder Schicksal zu bejahen.

ihr eige - .

Hier liegt ihre scheinbare

,Niederlage, die ihr Richtung gibt und die ihr Hel'z wi.e eine Sonne hell
el'fthlt:
Nul' zu: es Helen in del' Zeiten Sturm
schon ITlwhe als lhr und ich
Es solI geschehen ! 1
:If

Hierrnit ist der II~h.epun.kt del' Trag~die erreicht.

%p

nirgendwo rn.ehl· S(::hu.tz und Hilfe.

Die M.utter sucb.t

Sie bejaht die Verrlicl1ttlng dieses

.

':·;',·.Geschlechtes und niITlTIlt so da.s Schicksal der Welt in seiner Gr~sse in
. sichauf:

das Leben und den Tad.

Stirb und Vverde.

Auch in ihr vollzieht sich jetzt das

Erst jetzt erkennt sie, dass alles Geborene delTI Tad

und der Vernichtung anheiTIlfallen

TI1USS,

Class die alten vaterlktndischen

Ideale fallen TIllissen, um der neuen Unendlichk.eit des Lebens willen.
Denn da.s ist der Rythmus der Welt:

Stirb und Werde.

Aufgegeben von del' Mutter gehen die Kinder nun ihrem Schicksal
entgegen.
Sohn.

.DerWortf~hrer des Karnpfes gegen die Mutter ist der ~lteste

In ihm hat der Krieg die E;ntfesselung aller Kr~fte zurn Zerst~-

rungswerk be\virkt.

Sein W'el"k will nur Vernichtung sein; und zwar

Vernichtung dieser Welt, die das eine Verbrechen bestraft und das andere belohnt.
h a f-.. ~

Er f~hlt, dass er an einen~ Ereignis~ den:l I<.riege, teilH

M an sagt 1.h Hl,. e1' so 11 , er d ur f
"
.
I nteresse seInes
"
.e, 'Ja er muss
e 11"1"1

Vaterlandes dhen.
lIbido

Er sieht in dieselTI Befehl eine Gcnehrnigung zunl

32

Ausleben jedes Triebes:.
Doch ich, iITl Schrei verscheuchten Weibervolks.
Pack m.ir, ein Blitz, die Widerspenstigste
und zwar schon in1. Gelock del' I-Ioffnung ...
da schlug m.an. mich wie ein StU.ck Rindfleisch nieder
Diegleiche Macht, die luich wie W'under ehrte,
als ich flir sie irn Blut des Feindes gewatet ! J.

!_

Er.wird verurteilt, weil e1' nicht versteht, dass irn KalTIpf von Masse
gege£i Masse das Gebot "du sallst nicht t~tenlt aufgehaben wird, abel'
da£s~"die

Gesetze del' Sitte von Mensch zu :Cv1.ensch aufrecht erhalten

blei~.en sollen.

Er lehnt sich gegen,Tradition und Autorit~t auf.

Was

so11~Gesetz! Was kH.nlulert es ihn! Zun1. SyrDbol dessen l~sst ihn del'
Dichter die Hand in begehrlicher Lust nach dcr

SchV\lesterau.ss~recken.2

Sein;~Denken ist zu prirnitiv,um den Unterschied zwischen Gesetz f~r

" IndividuuITl zu verstehen:
Masse und Gesetz fur
Erst 1'eisst man ung auf sonnennahe Gipfel,
und hat sich unsre Brust dem Tal entwghnt,
dass sie sein Bauernjoch rticht D1.ehr ertr~gt,
sticht n1.a.n nns 'mit Gesetzen durch das Herz. 3

"

Sein zivilisiertes Menschenturn faUt im Kriegsdunst von ihln ab J und er
-

" ZU111. '"!"ier.
verwandelt sich zuruck
. norm des Triebes.

" wleder
.
Der Mensch gehort
del' Dr-

Mit drohendern Protest schreit del' "
alteste Sohn

in den kahlen Raurn· des Chaos sein Bekenntnis zu eigener Kraft: "Ic,h
:::J

1 Ibid., S. 20.

~

2

J

3 U nru.,
hE·
hI eCLl:....!...
1. t
S. 21-......
2?
~22.-G es~

I

:

~

Petersen, S. 1297'
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greif clem

~Aassenwahn in

"
seine Zahne
und schleudre seine Tatzen yom

Gerrick"! 1 As denl. c.haotischen Zussamrnenbruch aller Narrnen findet
er ein neues Gesetz:

Das Gesetz des Blutes.

SeinDun~t umschw~lt auch die Tachtere

Auch sie f\ihlt die GlUck ...

seligkeit,' sich auslebe-n, einzig clem Trieb der blutigen Leidenschaft
,

.

"

gehor;cnen zu du.rfen.
,

Inzest zwischen den Geschwistern \verden ele-

rnentareSelbstverst~ndnc.hkeiten.
',Du bist es! Unbegrenzter Hirnrnlischer !
';fiach d em ich rnich in hei s s er I-Iein1.lichkei t
2
:"'iirtoller s ehnte, ale die Nacht nach Licht!
$

fllistert die Tochter ihrern Bruder zu.
Wie'der ktlteste Sohn schrickt auch sie nicht zurUck, die Mutter zu
errnorden.

IlErw~rgen dieses Weib", schreit sie.

Der Dichter l~sst

die Stimn1.en der Geschwister sich nicht nur gegen die Mutter erheben,
sondern auch gegen das Prinzip d.er Welt.
du uns Leben!" 3 wird

ZUTIl

Der Vvehruf "warurn gabst

Hassruf gegen die Unerbittlichkeit des

Werdens:

o

M\ltter, Weiber:
Ihr tragt das Grab in eurern feuchten Schoss;
Was ihr gebktrt, ist Tod und nichts als Tod ! 4

::J'
I

~

AIle Fragen nach dem Sinn des Lebens en.den nlit der RUckkehr zur Erde, aus der der Menschstarnmt.

Der Nlteste Sahn stUrzt von del' Kirch-

.~-~_.~--------_.~----._----,---

1
-!
I

'"
---i

---/

Ibid .. , S. 23

2 Ibid., S ~ 21

3 Ibid., S. 48

s.

51

34
hof~m~uer ins· Grab hinab.

Noch sehle letzten Worte sind eine Anklage

gegen die Welt,die ihn zum Verbrecher gernacht hat:. "Fluch Dir, del"
ich gedient und zum Werkz,eug war! "I Selbst sein
VIal" im Dienst del" Welt.

Vernichtungsgeist

Er tr~gt das Schicksa.l der grossen Weltver-

brecher', die den Lauf del" Dinge imrner wieder in Bewegung- bringen
u~d zu neuer Gestaltung aufrli.tteln.

Sein Ende ist del' Tad, del" Sinn

seines Sch'icksals abel" ist Anr3toss zu einern neuen Werdenu
Kriegsert~bnis

Aus den"l

schuf er ein Chaos, da.s ihn selbst verschlingt.

ausdies"e'fn Chaoswird sich neue Gestaltung entringen.

Abel"

Das ist del"

Sinn der':Muttel"worte an del" Leiche ihres Sohnes:

;, Es hat sich a us gerast ?
j Die Felsen, die du sprengtest,
schlugen Dich
und tun wie falle~des Gergll im StUTZ
schon ihre Wirkung. Seltsam wird es... Tag als bliese neuer Odem in die Brust! Z
Del" Sonnenaufgang ist zugleich del" Anbruch einer neuen, geborenen

Welt.
In jungern Morgen dampfend
steht hell, V\Tohin ich seh, in weiter 'Velt
"
"
3
des Wachstums n-lachtiger
Bau urn. uns und wachst.
Die Tochter verneint die Gl~~cks eligkeit del" M'utterschaft.
It

Sie

tnacht sich unfl"uchtbar, da sie kein. Tiergeschlecht gebaren wilL
fti.r sie gibt es zur Zeit keine bessere Zukunft als:

-----

"1ch suche rnir ein
..--.,.....,..-'

._---.....,-._-~~-'---.-._---

1 Ibid. , S. 55
2 Ibid. ,

s.

55

3 Ibid. ,

s.

56.

Auch
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Dickicht,wo ichende !" 1 Erst'anT Ende' des zweiten Teils 'der Trilogie findet sie den wahl'enSinn des Lebens.
Aus diesern Chaos korrlmt die Mutter
senhafte Figu'r hervor.

ZUITl

letzten Mal as eine rie-

In diese Stimn'lung,,' in del' die Wut del' Zerst~-

" hat, hart
" 'man den Larrn
"
.
rung sich erschopft
anmarschlerender
Trup ..
Es:fo'1gt ei.ne Stunde del' Entschei.dung in1. Ka.mpf z'wischen der Mut-

pen.

ter und clem Soldatenflihrer.

Iri diesern Kanlpf siegt die Iv1utter.

Wunder-

bat ist ihr~e Haltung deln toten Sohn gegenliber 1 wenn rnan seine Leiche
unwLirdig.:b,€hanc1eln will:

~vieallesahdere fUr

IIR~llrt nicht an Blut, es ist geheirnnisvoll

die Welt vergossen !1I

2

Wenn sie dann mit denl

"
"
.
Soldatenfuhrer
urn den Fuhrerstab
rlngt,
so geht dieses Ringen urn die
Weltherrschaft:

flBei mil'

Bei

n~i.r

"
die 111acht del' Welt! II 3 Uher
aJ.le

"

Haupter wachsend, grusst
"
sie in erneuter Lebensglut den Tag del' Zukunft:

o Mutterleib, 0 Leib, so wild verflucht
und aller Greuel tiefster Anlass erst,
Dusollst das Herz irn Bau des Weltalls werden.
und ein Geschlecht aus Deiner Wonne bilden.
4
Als Verk~nder der neuen W'elt schleudert sie jetzt den Soldatenfuhr~r
den Widersinn von Krieg, Machtdienst und Zertrlirnrnerung entgegen und'
f!lIlt unter seinen Streichen auf den Totenhligel.

Abel' ihr letzter Wort

Iebt;das "du sollst" wird durch die "Wanne" J in dern die Welt ihr

---, ._-----------------------_.1 Ibid., S.. 66

3 Ibid., So 61

2 Ibid., S.. 60

4 Ibid., S. 65.
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Gleichgewicht -finden wird, aufgehoben.

Hier sarnrnelt die Mutter aIle

Triebe, Leidenschaften, Wahnsinne del' Kinder in sieh.

Mit del' Erde

~

sich verleihend vernlag sie ihrer Kinder We sen in sich aufzunehrnen,
Sohn und Tx)chter zu bezwingen und Geb~rerin einer neuen "Velt zu
werden.
Dasi.s't'-das Testarnent del' Mutter; aus ihrern Herzblut wird sich
die Welt _erneuern, sich zu anderen Forrnen gestalten.
II
"
rnutterlichleI1:
Kraft ist der jungste
80hn.

Das Erbe dieser

Er wird del' Vollbringer d e1'

So tl'agt
" er die aus dem Herzen gebor ene

Botschaft·'-v'brn Mutterherzen.
Revolution ins Tal hinuntel';

o

Mutter ha uch,
Von dir geschrnolzen, rollte die Lawine
auf die Kasernen del' Gewalt hinab .•.
(zu Karneraden)
"
Steht ihr entsetzt? "Kornrnt, stuTrnend
Licht
r eis stuns mit fort; zu Dir, zu Dil', 0 Mutter

II

1

Revolution \v~lzt er rnit del' Lawine seiner jungen Truppen hinab auf die

,
"
Kasernen
del' Gewa 1t, die noch so iestgefug)t
den Platz urnarrnen.

!f Pla.tz!'

del' z\veite Teil del' Trilogie, ist die It.... estung del' Macht und Gewalt.
.

II

•

Der Tod del' Mutter hat auch den Soldatenfuhrer ergrlffen.

Den .Mantel

der Gewalt wirft er von sich und folgt dem jlingsten Sohn:
Herunter ulit clem Tueh del' Schrecken ~
Ieh geb es hin t Die Sonne IXlt~gl es bleic:hen
II

.

Das Bueh tragt auf seiner letzten Seite di.e Daten:
- ~ - - _ . _ - - -

1 ..
IbId.

J

2

•

.
S" 67

... _ . _• •_ -

..._

..........

~.-:.

__
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...

. _ , , _.....-

C Ibid.,

s.

"1m Felde begon.. _ . ; . .. _ _.

69~
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"

"

"

~ .nen.~.Sommer"1915 . - "be~ndet Herbst 1916.. "0 1m Sattel od."erin de.n_
il
"
Schutzengraben
\vurde- die Dichtung im Fieberraus-ch des erlebten Grau-

ens geschrieben.

' S ee I enzustandtragt
"
D er "uberrclzte
zur E' r kI"arung der
t

Leiclenschaftlichkeitbei, mit del' dies-erAufschrei-de-r

Men~chheither-

"
vorhricht.-"cAber selbst an den Grenzen des Aussersten
verliert die entfesselteKt-aft sich nic?t in verzerrt~ Masslosigkeit;. ~~ber das Chaos
" d'"
herrscht:e'in sicherer Wille, der die Gewalten zu b an
1gen una:l aus del'TI

Chaoseine Grdnung zu schaffen weiss.
Chaofi'wollte del' Dichter und Chaos fand er irn Pathos des gestei-

•

gerten' Wortes •. Julius Bab fragt sich, "ob diese mit unendHchen Bil-

dern fieberhaft t~berf~11te Sprache eit). Ausdruck dichterischer Kraft
ist".l

Abel' das Ziel des Dichters fordert eine pathetische Sprache .

.D ie.Welt will e1' urnsttirzen, ..daITlit er eine neu.e gestalten kann.
Sprache ist deklam.atorisch, pathetisch und aufge1'egt.

"uberall

das gleiche.

Eilig und

nUT das wesentliche erraffend.

"

sturzend~

Seine

Das Te-mpo ist

ein Ausbruch der Leidenschaft

In den Versen ist liberall zu ernpfinden,

"
dass die Menschen aus innerster Notigung
reden und immer nur
was ihnen zu sagen unbedingt notwendig erscheint.

das~

Aber der Rythrnus

f~gt sich clem Dichter, der das Jarnbenmetruul aus innerer Bewegth~it
skandiert.

Unruh steht zur Sprache seiner Versewie ein Dirigent zu

seinem Orchester~ Man sieht die Bewegung des Taktstocks var dem

--_._-----------_._-_.-.. _------.. . .
1918

£_------~~-------

. _----.--------

1 Julius Bab~ pe~_Wil1e zu_IE...prama: Deut~~hes_D:amenjal:,r
(Berlin: Oesterfeld und Co., 1919), S. 273.

1921-=.
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II

·Klang •. Seltsarn ist auch. der fortwahrende Wechsel.

Jeden Al.ls.druck

II

fugt Unruh ttiebhaft; ·Verse und Strophen hald von £l'iessenderWeich, II
d
· In
. vel' h"a.1
"
II.
R u h e a d er
·
b a Id von sturrnen
er R
asel'el
tnlSITlaSslger
h elt,

wildern SichUbel·schlagen.

u~d des Abldangs.

Die Trag~die hat den Rythrnus des Aufklangs
Zu h~ufig ballen sich

Abel' die Kurve biegt oft aus.

die Tonm:a-ssen nach geringem. Anlauf wieder zu Gipfeln, statt dass aus
breiten T~l'ern sich allrn~hlichdie Berge erheben. I
.

II

"

erhaltexpressionistisches Geprage.

Mit Absicht hat del' Dichter die

expressionistischen Stilformen gewH.hlt.
II

Die Worte sind Pfeile, aie

.

r:nussen das Inner.e t1'e££en und es beseelen.
,

II

Seine Spra~he

"

die Ha uptworter arn knappsten ausdrucken.

"

Er wahlt Adjektive, die
Neue W'orte ents tehen wie;,

zerquetschter Schlaf, heisses Haar, rote Blicke und viele andere.
staunliches leistet Unruh in Wortzusamm.ensetzungen.
diese Weise zu eigenartigen Worhleubildungen.

Er kOInmt auf

So spricht er von:

II

Feuerbad, Fieberfrost, Hirnnlelssaule und Zungenlust.
Ie Wort ersetzt einen kOlnpHzierten Satz.

El'-

Das ernationel··

Ilierliber aber sagt Fechter:

"An diesen sekund~ren Dingen, scheitert gew~hnlich die Disk1.;1ssion.'
Der Dichter setzt GelJhlsbesitzohneDiskus sion voraus.

Er stellt das

F~hlen allein auf sich, will die Erf~l1ung des Wartes allein der Seele
auferlegen, ohne zu fragen, ob selbst ein reiche r dichterischer Geflihlsbesitz dies ern Leben vaIn seelischen Kapital auf die Da.uer gewach ..

.

-_._--------~~----_

.._---.-._----"----,.--------._-------

1 Kasinlir Edschrnidt, FrUhe Manifeste: Epochen des Expressio~isn'1u~ (Darrns tadt: 'Hermann Luchte;hand~Verlag:-1960~-S-:38~--'
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sen ist. "

'1

Unruh kennt diese Gefahr, desViTegen kehrt er sich bald

wieder vom. Expressionisn1.us abo
fast kein
C h,e

Der dritte TeH der Trilogie enth~lt

" mehr.
expres sionistisches Geprage

Er ben!D.tzt diese Spra-

. d en ersten T
Iurn
d. as G. e f!!wl
1. 1
".
.
I aee
1
'
in
ei en,
srnasslge
selner·
zu

sivieren.

•
lnten~·

Nur aus Chaos glaubt der Dichter ein neues Werden schaffen

zu konnen.
"
DieG~e:stalten dieses

Chao,s sind Urmenschen,

N'otwendigerweise

drktngt sic.h··clem J)ichter als Problern der klinstlerischen L~sung die
Frage auf,/welches Gesicht diese Menschen haben rnU.ssen, urn GeschH p -

fe des Chao$,zu sein.

Unruh {and die Lgsung inl Pathos:

sind pathetische GeschHpfeo

"Ein pathetischer Mensch", sagtErnil

Staiger, "ist bewegt von clem, was sein
gerichtet widerdas Bestehende.
Bestehende zu vernichten.

die Gestalten

II

sol1~

und seine Bewegung ist

2 DaruIn geht es Unruh, hier das

Der Dichter wollte Leidenschaft, Sturz und

Aufschwung zurn Absoluten, taurnelnde Erschlitterungen, Vision und
Prophetie.

Sie sind die

Ersch~inungen eines

UmstuTzes und bedeuten

"den Beginn des Kampfes gegen die Zeit und ihre Realit~L Man begann,
im. Ansturm des Geistes den Feind zu urnarrnen und zu vernichten. ,,3.

1 Paul Fechter I Das Europktische Drarna, II (Stuttgart:
V e r la g , 1 93 0), S. 41 8

2 En1.il Staiger, ,Siru~~begri£i~~r ~~~!i~_, 4. Auf I.
Atlantis Verlag, 1959), ? 151.

3 Kurt Pinthus,
si..9nin1.u~ (Har.nburg:

Menschheitsd~lnmerung;
Rowohlt Verlag, 1959)

Ein

s. X.

Metzler

(Z~~rich:

Dok~nt de~Exp~s
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If

.

Die M1.lttergestalt vvirdzurn Trager des Menschlichen l V/enn sie das
Schicksal in sich

aufninlmt~

Siebegegnet demNicht-IV1enschlichen$

detn Staat l del' sic zurn Angriff hCl'ausfordert.

Zwar findet sie, wie

die Soldaten in: "VOl' del' Entscheidullg".,den-Tod •. Sie,die die Quelle
und das Symbol der Welt ist.
sieh.

"ub~rwindet sich
-

Sie

selbst und opfert

Ihr Tad aber ist der Anfang eines neuen vVel'dens.

Unruh's Tl'aggdie "Ein Geschlecht" ist del' ge"\valtige Ausbruch

- einer bis in ihre Tiefen erschUtterten Seele.

Aber diesel' Seelenstrorn

rn~ndet nicht in die unendliche Vielfalt del' Vleltendinge, e1' rauscht
•
dern ei.nen grossen Ziel zu: eine neue Welt. In diesen-l StUck stellte
er den Urnsturz del' alten Welt dar und zur gleichen Zeit das Erwachen
einer neuen Welt.

Was w~re abel' der Sinn des Erwacb.~ns, \venn es

in. Gestaltung auswirkte!

.sieh nicht

rtl~.nnlichen Tat.

Hi.el'zu abel' bedarf die "\Velt der

Das Vveib 1st del' Ul'sprung, del' Mann erst schafft
Di.etrich, der jUngste Sohn, v~r-

aus clem Ursprung die Vollendung.

such!: diese Volleridung i.n "Platz" zu schaffen.

Und zwal' durch die

Idee einer ewig neuen Liebeseinheit.

B.

Die Ol'dnung in "Platz".

Auf die titani.sche Trag~die folgt als z\veitel' Teil del' Trilogie das
. S p. le].
S tOfU' c··k "Platz"
_. , v orn IJ'1 C ht ere Hi·

.

.

.-~_ _------_._----.~--.

1 Fritz von Unruh,

Pl~~

g e"'lla·
_ . nn t .

_._._---_..
II

(Munchen:

1

Beide wurzeln irntYler

_-------_._~. ----~-_

. . _-q

Kurt W·olff Verlag, 1920).
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Ii.Deh ·.unrnittelbar itt den .Ereignis'sen.u~d.St~1rrnendel' Kriegs.,· undNach~·.
k1'iegs-zeit.

Sie versue,hen das Ver.ne-Lnendg des e1' s ten W eltkriegs ge ~

dichtes zu ~berwinden, das Bejahende fester to pack.en.

Del' Ruf des

fDichters zurn Urnsturzhat sich irn "Gesehleeht" z:um Chaos verwan'"
delL

1m "Platz" findet das Chaos Raum und man sp~~rt eine gewisse

Ordnung, die die neue Welt (irndritten Teil del' Trilogie) einleiten solI.

'~

Dietrich; del' j\ingste Sohn, aus den} lIGesehlecht~r , wird von den

~ jnngen Soldaten geschultert auf den Platz getra.gen.
;'!?

Geschwellt von den

Mutterworten, gllihend VOl' Wut, wi. II e1' die Machthaber, die Anstifter
II

des Mordes treffen und fallen.

11

Mit der Lust zur Revolution sturzt er

die Ratsherren, die KOrrlmandanten wie Spielzeug UTIl.

Del" Oberherr

";wird schattenhaft, ja 'wird sagar eine lebende Mum,ie im Sarg.
Leben ist zu Ende, auch wenn er noch zu atmen rneint.

Sein
II

Del' Schopfer

hauch, das "I-I! ",das del' Oberherr durch Pflicht- und Waffengebot
. k en wo 11 te, ist 1"
. 1°hTIl erstor b en.
she
angst In

~

er~.;.

Graf Gutundblut verf~llt

clem B18dsinn, seinen Leib besch~.ftigt nUT noch die Wohllust del' 110£jungfrau Biankao

Del' Greis, del' Senior des Staates, ist del' irrsinnige

Kom.mandant des Platzes.
del' alten Macht.

Auch e1' ist ein rU.cksichtsloser Verteidiger

Er sieht die Verw'irmng, die Dietrich anrichtet, die

die alte Macht zu vernichten droht.
iminer die Seite del" Sieger v,k{hlt.
Vorteile zu erlangen.

Christlieb Schleich ist eineI', der
Aus allen Situ.ationen versucht er,

Er ist c1erjenige, del" arn Ende als Triurnphato1'

aus derrl Karnpfe kOlurnt.
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So stehen die beiden Extrelne einander gegen~ber.· Die Machthaber
als .Vertreter der alten Welt und Dietrich als Vertreter .. der neuen.

ist ganz auf sich allein gestellt.
he'rrn, bleibt ihm treu.

Er

Nur Irene, eine Tochter des Ober -

Sie zweifeltauch dann nicht, ,als er sich selbst

z.u verlieren elr hL

In diese Welt des Platzes stlirmt Dietrich mit dern 'Villen
~vlaltigen Revolution.

zu einer

If

Er-okonln1.t rnit der Uberzeugung, dass auf "die
" .

11

:Kasernen der Gewalt" cine zerstorende Lawl.ne herabrollen D1.u.sse.

Er·

,~f¥hlt in sich die Kraft, aus del' abbruchreifen Welt eine bessere 'Nelt
c\~fwachsen

zu lassen.

nH~:ht mehr los:

"
nicht losen.

If
"
Ein Gedanke erfullt
ihn abel' bald und lasst
ihn

eine Revolu.tior~ kann das entsetzliche MachtprobleITl

Die Revolution wechselt zwar die Machthaber aus, abel'

nicht die politische Struktur.

Eine andere Waffe

lTIUSS

gefunden werden!

Abel' bevor Dietrich eliese Waffe findet, m.acht er eine tiefgreifende
Wandlung durch und zwar die Wandlung seiner' eigenen Seele.

Es ist die

grosse Frage an die eigene Persgnlichkeit: . Bist du Herr deiner selbst,
hast du in dir schon del" Welt des m.U.tter~ichen Geistes Gestalt gegeben ?
Kannstdu die Welt verwandeln, solange du dich selbst nicht verwandelt
hast?
Bald splirt er, das s an eine Erl~sung del" vVelt nicht gedacht werden
darf, ehe nicht del' Einzelne zuvor sieh selbst im Eros del' Iv1utter ge·-

"
lautert
hat.

. '

Und diese Reinigung erschaut Dietrich in del' Forrrlung

.
I'
D
.
1..Iauterung
"
. genugt
"
. 1selner
..lIe b
e zuI
rene.
. oc h selne
a 11 eln
nlcllt.

Mann
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"
undFrau-musseh

erketll~en,

dass ~n ihl~eI? Leben jede gegenseitige

Machtgier ,'jede instinkthafteTriebleidenschaft geb~ndigt werden, mU.s '~,_
se, damitaus dieser Liebe die Einheit werde.

So wird Dietrich statt

'I

"ftc'

Revolutionar der Gesellschaft Revolutionarder eigenen,Seele.
wie Sokel

ek

ausdrlickt:

"Das Erlebnis, das Dietrich die

I

Oder

wahre Re--

volution l of'fenbart, ist die Liebe." 1 'Das Sinnbild der heiligen Glut
der Liebe'findet Dietrich in einerF'euerlilie:
O'~:Feuerlilie,

Rest von Sonnenstrahlen.,
d~:r Bienenw,elt als Leuchtturrn hingestellt
a:~~ch ITleine Seele da es dunkel vvird.
O:"Feuerlilie, brennendes Gef~ss !. ~ .
f~Hrst du ITlich durch das Dunkel! Liebesstern
hell' glMnzend aus clem. Labyrinth der Schatten
zurn neuen flerzen? Ir genclwann, ich f~ihl IS
mtl'ss sich vor deineITl I-Iauch dies Purpurschloss
• " Io.
I ff nen, Wle
..
mIX
eln M"arc.h en var d e1' F ee. 2

In seinem KaTIlpf ITlit demo inner en Feind, seiner eigenen Seele, verliert er den Weg aus deITl Labyrinth der Schatten, aber das Licht der

"

Bltllne fuhrt ihn zu Irene:
'

:r-v1ich glUht ja Liebe in einzig Ein!s· !
Aus Liebe nur werd' ich rnein rch erlgsen...
Eh ich die Glut, die s\lsse GeistesflalTl1ne
im Blut empfange, aus den~ Blute lose,
das schon in flutender Bewegung rnM.chtig
Illich auf zur Schgpfung reisst -, ehe ich das tue, 3

------"'---------------.----.....----------------.---,--1 Walter H. Sokel, Der literarische Expressionismus (1tlunchen:
"
-'-;-n:::..- - - - - - - - - . - - - ' - - - - - - - - Albert Langen und Georg M.ul1er Verlag, 1959), S. 241
2 Unruh, ~latz , S. 38, 39.

3 Ibid., S. 41
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"

Hier beruhrt Unruhdas, worurn es ihni geht;
'

.

'

UIn

"

.

eine El)osung des

Blutes im Geist und die Erlosung
des Geistes irn Blut, urn eine Einheit
"
Auf diese Lebensbegeg ~

;;::,',. der Lebenselernente im liebenden Menschen.
~4f:'nung

zwischen Dietrich und Irene hat bereits '\V"alzel hingewiesen und

>}'erw~hnt, class noch kein DichteT diese Gedanken auf die B\lhne gebracht
-:~t"

hat:

"Da regt sich rnehr als der alte Gedank.e einer Ernanzipation der

"f.' Frau..
~1;

Allein dart, wo zuerst {'tir das Weib das Geistige des Ma-nnes

in Anspruch genoffiluen wurc1e, in der deutschen Fr\ihrornantik, gibt es

.j~~Vorkl1inge von Unruhs W'eckruf, Friedrich Schlegels "Lucinde" geisselt

•

~i.genau das, was f\ir Unruh Anlass zu Klage und Anklage ist.

"Da liebt •..

<wder Mann in der Frau nur die Gattung, die Frau im Mal.1.l1. nur den Grad,
'f'seiner natlirlichen Qualitktten und seiner bUr gerlichen Existenz.

1

II

Unruh geht weit tiber diese Feststellur:g hinaus, \veil er ihlU urn den
"Bund des Geistes mit delTI klopfenden I-Ierzen" geht.

Durch das Weib

kOlTnuendie zwei Lebenselemente iln Mann zur Einheit:
Ein Mann, ein Weib, ein Kind, dar\iber hell
als ihrer Seelen Melodie ein Kreis ? Ein neuer Adam, herrlich, df(r die Eva
zart eingefligt als Fleisches Uberwindung
den. Einklang seines Geistes wieder gab ? •.•
Das Paradies erobert und der Mensch
der Schgpfung Gatt! Der SCh'6pfung seine Liebe! 2
Nur von der Frau kanri die Erneuerung ausgehen.

Das meint irn

"Ge·~

--------------_.
1 Oskar Walzel, "Fritz von Unruh fl , ger_~E-a~is.~h-RolUanische
Mon.atsschri_~.! (Heidelberg, 1921), S. 267.

2 Unruh, Platz, S. 48.
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schlecht" .schon dte Mutter, wenn sie am Elide ruft:"

II

0 ¥utter~eib ...

du "sollst das Herz inl Bau desW-eltalls werden." I
Abel' del' Weg zu dies e1' Frau is t lang.

lIn Kampfe urn dies e Lie-

~;':b:esein'heit erkennt -Dietrich seine Se.ndung...Un-d ·\venn· ~"~. glaubt, . die
'.Frau gefunden zu haben, da verschwebt das Bild 'der m\1tterlichen Irene

,in die

neischlustige birne Hyazi nthe, 11'enes Sch\vester.

~iSei.ner Sendung steigen in i.hrn auf.

Zweifel an

Die Feuel'lilie, die e1' Irene als

;7Sinnbild del' Liebe und Reinheit ins IIaal' gesteckt hat, die abel' von
:myazinthe vernichtet ,varden ist, leuchtet ihnl nichtmehr.
l{1.USS

erst in seinem Herzen selbst Wurzel schlagen.

Triebhafte, das Tier in ihm nicht er storben.
'I

II

schwacht.

Die Lilie

Noch ist das

8ein Geistwi11e ist ge-

In diesel' Verwirru.ng siegen die Vertreter del' alten Macht.

D'er Oberherr und del' Greis fassen wieder Mut.

Sie sehen jetzt in

Dietrich den jun.g~n, nul' anfangs gefkthrlichen 8tUrn1er, dessen begeis-

.."

.

tertes Ideal an den Klippen del' Utopie zerschellen rnusse.
phieren die Machthaber li.ber den J~~ng1in.g.

So tl'ium -

Sie sind Vernichter del'

K.raft Dietrichs, in clem Sinne, das s sie ft~r Dietrich nichts ander s sind
•
•
S
d'·
. d en gl'1 t.
a 1.s M II·1
ac 'lte selner
elgenen
eeIe,
le .e s zu IIu b erWln

Er

el'kennt~

dass es sinnlos w~re, den Oberherrn zu ermorden, bevor er ihn r.d.cht
"
II
in sich selbst getotet
hatte:

Lebt ich nicht seIber festgekettet ?
Skla ve j edw ed.erGier ? •..
..

_--_._._..

_-:.._~-_

1 Unruh, Ein

_._-~_._.~----_._---_.

Ges~h1ech~,

S. 65

__._._--_._-----------_..
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I
i

Whrd ich nichtrneiner Seele Seelenratte
und meines Herzens eigener Oberherr ?
'Dich tHten? Mich'!' SaTang' ei-nOberherr
" bilden k'6nnte
aus mir sich neue Kopfe
Drum. w\irg ich dich in mir c 1
Aber anfangs geHngt es Dietrich -nicht, die M~chte zu ·tiberwinden~. In

."

.;

ceiner Szene verkundigt der Oberherr die uralt skeptische Erkenntnis
vo!n Gang der Welt:
Gesetz der Trkigheit 1M-sst rnich wiedel' hoffen !
Die Erde dreht sich, ,,"vird sich immer drehen,
ob wir nur von rechts, von links betrachten !
Und keines Mel1.schen fIirn, wie fern es denkt:
wird dieses Spiel je andel's sehn als wir ! 2

•

'Aber Dietrich sieht die Erde andel's.
~ln

Er ist jetzt noch gesetzlos, daer

sich die alte Masse zerbrochen hat und noch nicht ei.n neues Gesetz ".

in sich verwirklicht hat.

SeIche Freiheit'vorn Gesetz ist schwerer zu

ertragen als-del' Druck des Gesetzes.

Dietrich ist sich dieser schrnerz-

lichen Lage jedes ringenden Menschen in Zeiten neuen Werdens bewusst.
Vall Sehnsucht betrachtet er den Globus, in clem er seinen Pol findet:

,,'

Konnt ich in u1.ir, wie clu, geliebte Kugel,
Gesetz des Tanzens ohne Grubeln
tragen.
"
Vom Mittelpunkt nach allen Seiten wachsend J
bis sich die WHlbung baut und jeder Atem
den Geist berlihrt, in des sen Hauch wir fliegen ! ...
Wo ruht in mil' del' Pol ? Heis s t er Irene ? 3

,--------------_._--_.

-~-------_.

2 Ibid., S. 57
3 Ibid.

J

S. 84.
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.Jetzt· err·eicht:das St\ick-seinen r:I~hepunkt: das Spiel mit dern Globus,
denibeide Lieberiden; Dietrich u'nd Irene, sleb. entgegen rollen.

Das

S>chicksal del' Welt rollt ab in del' Spannung zwischen !viann und Weib.
So.hat

auch-da~s

Gesetz des LebeIis seinen Pol wedel' ir.n Manne noch-iln

-Weibe, sondern in beiden zugleic.h.

Hier probleTI1atisiert sich das Er ...

lebnis nicht rnehr als Zu£~.lliges von einem. Mann hin zu vielen Frauen,
'*'ie in Brechts "Baal", odeI' Schickeles "Hans irn Schnakenloch ll , 80n,• .ern als einTIlaliges, ganz allein z'wischen deTIl einen Mann und del' einen

~;tau. Ein Erlebnis, das nul' aus Liebe entstanden ist. 1 Aus diesel'
11ie'bes ei.nheit sol1 die Grdnung, der neue KOSTIloS entstehen.
Die sch~pferische Liebe 1St f~r Fritz von Unruh. lebendig hn Wesen:
del' Frau, von ih1' aus erneuert sieh die geistige Formkraft des Mannes .

. In. Irene sieht del' Dichter eine solche Frau.

Aus ihren Worten spricht

die kosmische Liebe:
Lass uns wie Blumen, Sterne, M~cken, Wolken
im SchHpfer sein! Nicht zweifelnd, Herz geschieden.
Sind wir irn Sch~pfer, sind wir in del' Liebe!
Sind eins! Sind Mensch, sind Gatt und Welt,
Sind Freude ! 2
Jetzt hat Unruh endlich gewonnen, was als neue hohere
P£1icht der·
"
alten Pflicht Stich halten kann.

Von clem schwererkan1.pften
Standpunkt
"

sieht er zurUck auf die Ahnungen seiner ersten Werke.

Als Motto vor

1 Max Picard, "Expressionismus", _1?_~~~rheb~:g, I (Berlin; 1919),
S. 334
2 Unruh, Platz..! S. 84.
- i
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Prinz L.ouis Ferdinand hatte ges ta.nden:

"Wie "uber Sterne das Gesetz,
-

erhebt sich· libel' Mens·chendie Pflicht gross und ernst".

"

'
kampften del'
Prinz und Luise gegen das "du salls til.
-

schaffen~

die deue durchgeisti-gte Ehe zu

r

I-lier

Sie versuchten

Luise aber klarnmerte sich

.

II

an die alten Vorstellungen von Sittlichkeit und lahrnte dabei den. Wagem.ut'-des Prinzen.

In "VOl' del' Entscheidung" erklang die Frage nach

dt.":irt neuen Recht del' Pflicht.

Da sagte del' Ulan:

Will's Pflicht, zu sehen Und c1ennoch mitzufechten ?
1st's PfUcht zu gehen
""
aus diesen Wurgenachten
?2
In seiner Kriegsdichtung "Opfergang" sagte ei11.er:
P£1icht! Wahrlich del' NaITle ist gross
und schlagt
" jede eigene Regung unle Klein! •.• Dass wir schnauzen, wie ein
General, und unsere Seele abdhen, das nennt sic:h heute pflicht! Dei:'
Krebs arn rIel' zen des Volkes ist sie
Sie tr'~.gt eine Pickeihaube, nicht
unsere L,iebe ! 3
Das Gesetz des Ildu sollst" sehlug gegen den Menschentrieh Hich will".
In del' Trilogie wird das Gebot "dusollst" aufgehoben durch die "Liebe
und Freude", in welchem Gef~hl die Welt ihr Gleichgewicht find en wird~

-------------_._------1

Unruh, Dramen

~

3 Fritz von Unruh,
S. 86

--------_.

S. 134.

.9pi~rg~:'K

(Berlin:

Erich Reiss Verlag, 1919),
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Jetzt glaubt 'Dietrich die

'Waffe~

die Liebe, gefunden zu haben) wo-

,mit er dieMachthaherver.n-ichten unci-eine neue Welt g'estalten kann.·
Irene verl~sst urn Dietrichs Willen ihren Vater, den Oberherrn.

Hier-

niitBes"t~,tigt sie ·s.eiii.e Niederla.ge. .Erw-il'd ~v1uniie im, Sar g •. Er hat.

"

daB, "H", den .g~tt1ichen AteITl, den Hauch des Lebens geloscht, statt es

in lebendigen Odem aufz':!lgsen.

.

Der Schopferhauch,
den er di.1TGh
"

Pflichtgebot ersticken vfollte, ist langst
in ihm erstorben.
"

Das liB",

da-saus'dem M.und der :Nlutter die Welt neu begeistern solI, ist die 2e1. J.e:~die:Tr~gerin der Liebe.

F~r Dietrich ist der Oberherr so gut wie

•
tot.' Der Greis, Seni.or des Senates, wird der Vertreter des Oberherrn.
Es gellngt dem. Greis, Dietrich zu liberreden den Aufruhr offiziell abzulenken.

Dietrich schliesst Kornprornisse; ein Doku.ment wird unter-

zeichnet.

Hierrnit wird Dietrich zur gleichen Zeit Ver-rMter seiner

BrU-der und seiner Mannschaft.

II

"Verraten unl ein Madchen!

Es ist

wahr !" 1 sagen seine Anhk:.nger, die seine innere Wanc1lung nicht verstehen ko" nnen.
,

Der Greis triumphiert.

Dietrichs Schicksal liegt jetzt

in der Hand des Senators, der sagt:

Er bleibt leben!

Sterben ist nicht viel die Rache fordert mehr, als einen Seufzer !
er solI das Blutbad seiner BrUder sehen ! 2

Es

'1

ist ein grausarnes W1.1ten der Liebesgeister, in das der Dichter

Dietrich unci Irene hineins tellt.

J

Unruh,

Plat~! S. 78

2 Ibid., S. 104

Der Tanz der Sinnlichkeit .in den
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Die Entscheidung ttl

gemeinsten Variationen rast tun ihre Gestalten.
d-iesern Ringen flillt dUTch die Liebesglut Irenes.

Ihr starkes Glauben

an seine Sendung ist st~rker als die 1\1'cichte, die ihre Einheit zerst~h'en
wollen",

"

Sj.e 1St und bleibt del' Unterstutzer V'onDietrichs Kraft.
"

•

.........11

_

Auch
•

wenn er fire wird an seinern Wege, wenn der mannhche 1'lihrergelst
wieder in ihm erv;.l acht.

Er

gla.ubt~

um Irenes willen, seine Aufgabe den

"
Massen ge'gelluber
doeh verraten z,u haben"

Denn in-nner vilieder bezvv>ei··

I

"-

r:

felter, das s schon eine neue Welt ges chaffen vv>erd en konnte.

.

fUhlt sich~aie alte Macht wieder ganz als IIerrin der Lage.

Nun a ber

Di.etrich

schreckf 'zu deITl Bewusstsein auf, dass er doch Verrl:tter des ValIces
geworden sei undglaubt, dass Irene und seine Liebe zu ihr ihn seiner
Pflicht entzogen habe.
Liebenden los.
I .Jus t ge 1ten,
nen:

Mit Hahn l~st er sich von der zktrtlich unci rein

Er ll:tsst Irene deshalb nur als Wesen seiner ln~nnlichen

UTIld

. 1·
'
es t 0 un b esc h,~er t er "b
u er Sle
llnwegsc h
relten
zu k"on-

"Behalte unseren Tag als heitres Spiel und sei, dass du's genosst,

zufrieden." 1 Die Worte schneiden ihr ins Herz.

Und 'wenn er wieder

eine Revolution derMassen vorbereiten will, sagt sie:
Mord r Krieg undPest! Das kannst du
Also f!tilire
Doch wenn -du bebend einst vor Menschen tretend,
II
der Tat nul' Plunder urnhangst, dann schaudre
vor jedes Zufall schweflicher Erscheinung;
denn du wollst Sch~pfer sein,
.
eh du selbst schHpfung wurdest. 2

1 Ibid.) S. 131
2 Ibid., S. 138.
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Aber sein _Zweifel, ob sein KaITlpf urn die Liebeseinheit dieWelt und die

.
"k'
M ensc,'h en er I "asen k ann, 1st
star
er1
a s zuvor:' " Ha!

W Itue.h sen

.

WlI',

"die
"
"1
wir beide auch in eins-, erlost's
Bruder, ,venn wir uns erfullen
!II
Irene auhvortet ihm. mit der tiefen Weisheit ihres Herzens:

•

t~J ,,~J

Wieanders hoffst du Menschen zu erl~sen !
In ihre Tr~nenkarnmern Tanz zu bringen .r
Das Tl"unkene von Blick zu Blick zu halten -,
wenn sich z\vei Mensehen von del' Welt geJ~st
in sUllen Schaudern in ihr Herz erheben.
II

Mit ein-e.r erschutternden lnbrunst ringt dar:; Weib

tUTI

die Seele des

Mannes\fund urn ihre Befreiung von clem Machtdruek, darnit sie aus del'
Gewaltherrschaft zur Gerneinschaft der Liebe £~hig wu:r.de:
Sterben war del' Toten Tat.
AIle Guten, aIle Bgsen
aufzulgsen
sei der Liebe Jubelwerk ! 3
Wieder zeigt sie ihITl den richtigen Weg.

Irenes Glut und Sicherheit

vollzieht in Dietrich die letzte riot~endige Wandlung des mHnnlichen
Geistes aus dern IT1Utterlichen Geiste del' Liebe

G

In tief innerem ErIe-

ben e1'kennf e1', class die Liebeseinheit del' wahre "Weltenherr" sci,
clem man si.ch zu beugen habe, um eine neue Welt zu gestalten:
Das wir in der
unsern wahren
I.,iebeseinheit,
dazu, Mutter,

Jungfrau Stern
Weltenherrn:
dich erkennen
sage: Arnen! 4

1 Ibid ~, S. 142

3 Ibid., S. 148

2 Ibid.

4 Ibid., S. 149
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So hat sich in Diet rich und Irene dasErbe des rnlitterlichen Geistes· .
erfHUt.
'.

'DieM~g1ichkeit, eine neue Weltzu gestalten, ·ist. da:~"He1,1tl
II

.

ist del' Jungste Tag ! Und gestern war del' Tad ! II

1

Ein neue s Ge-

schlechtwird das alte zerfallendeablHsen.
Sie reichen sichdie H~nd.e:
Del' Geist spricht: Kornll1,.
Die Braut spricht: Komm! 2
Aus der elgenen Seele erkennen sie ihre tiefere Wurde.
"
Liebel!. hat tWurzel geschla.gen.

Die "neue

Sie entspricht del' Synthes e von Geist

und Herz·/£t~r die Unruh in seinen Reden nach dem ersten Weltkrieg
•
als der einzigen Hoffnung f~r eine neue Welt wirbt ! 3

"
Dietrich und Irene sind die Trager
del' neuen Welt, denn die vollkornmene und erf\illte Liebe zwischen Mann und Frau sichert den Nachkom.rnen eine gl~ckliche Kindheit und bildet darnit eine Hoffnung f~r
eine bessere Zukunft.

Wie in ToIlers "Masse Mensch" wird die Hoff-

nung von del' Gegenwart in die Zukunft verlegt.

Doch w~hrend sich

ToIlers Beldin in ihrer einsamen Gefangenschaft, vom Ehemann vel'lassen, nul' an einen abstrakten, religi~sen Glauben klaITlmern kann,

".

.

Ie ben Dietrich und Irene fur die Zukunft.

Ihre Hoffnung auf eine neue

Welt ist wil'klicher als die von ToIlers HeIden.

Sichtbare Freude und

-_._-------------I Ibid.

2 Ibid.
3 Unruh,

Red~.... ,

S. 46 - 49.
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- sichthares Gl!Ucic zweier Menschen sind ein stklrkeres Argurnent als
abstrakte Ideen in einen1. Vakuum.

Da.durch, dass Dietrichs und Irenes

"
"neue Liebe'''' allen 11annern
und Frau.en ein Beispiel gibt, wird sie eine
neue Welt. und einen neu.en Mense-hen schaffen.
II

Die enlasende Erkenntnis der heiden Liebenden wird durchbrochen
.

•••

I'

I'

II

von der Mannschaft, dle DIetrIch fur Vel'rater halt.
'.

If

Schleichswerden beide auseinandergerissen;
Rache,

Lre~the

Dietrich als Verrater del'

der 1'ohen Lust des Volkes pl'ci.sgegeben.

fuhl
" del' VB-lo;zweiflung el'wacht in den HeIden:
Liebestod

verfl~hl't uns nicht

...

Unter der Fuhrung

II

Doeh kein Ge··

L,cben, dennoch Leben! ..

•
! ••. Leben, Liebe leben ! 1 Del' Wille zum

Leben, auch in seiner sehlirtlITIsten Forrn wi-rd in den Liebenden lebenSie wissen, sie si.nd erste T1'~ger einer neuen Welt nnd eines neu-

dig.

en Lebens, deren Sinn darin besteht;K~n1.pfer und Zeugen. daf~r zu sein,
das Erbe des Mutterherzens zu verwirklichen, und durch das

Beis~iel

ihrer Liebe zu zeigen, auf welche Weise allein die Schaffung einer neuen Welt lTI8 g lich sei:

So spricht Irene:

Will's verdienen, willI s erwerben,
tnich aus M.uttergnaden wandeln.
IhrerErde Feuer erben -,
ihr.e Worte handeln, handeln,
2
bis sieh, •.. letzte Menschen in ihr Herz gerungen !

Und Dietrich, innerlich von allen Schlacken befreit, ist von seiner· Sen-

----_.__._-------

1

Unruh,

Pla.~~,

5

2. Ibi d., S . 1 6

S. 155
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dung- von neuern durchdrungen.:

'Ousre Lilie bllihet wieder,
fUhl ihr erstes Biurnenblatt 'wachsen, wachsen aus nns beiden.
" ernpor ZUnl Wandelstab der Welt! 1
. ~nuh
{

Nach-diesefi:;}vVorten s'chl~gtdie aufge.wUhlte Masse U.ber die beiden zu-

sa"mrnen und reisst sie mit hinweg.
"~.

der Soldatt:':n Wurzelgeschlagen.

<.

Aber ihr Liebesdunst hat in einigen

Jubelnc1 schreit ein Soldat:

l
· 1 e h e1' wur
'
'I d et..b
' euren 'cr
d en
1 1r n'11t
n.an
V Ie
deIn SOlinenaufgang "wehren t als denl Feuer,
'von dessen Glanz ieh nu.r ein Fl~rCi.rnchen bin. 2

Auch die 'Tochter, die am. Leben verzV/eifelnde Schwester Dietrichs,

sagt am.

Ende~des

Spiels:

Wird mir dein Aug Glanz ? Auch Inir ?
Ieh sehe tief hI das TIerz der Welt da
3
deine Kraft aus neuer Liebe neue Menschen schafft.
Das Spiel "Platz" wurde 191 7 begonnen und 1920 beendet.

Es ist ein

Drarna der europ~i.schen Revolutionszeit und zwar in doppeltenl Sinne:
l

hier spiegelt sich die ganze ErhM.rnllichkeit del" europ~ischen ·Vlirklich·I

keit, wie sie sich darnals dartat und auswirkte.

Hier spricht aber auch

de:r andere und tiefere Sinn des Kriegsgeschehens, der Anbruch einer
Wandlung des Menschen.

..

__._---_._--_.

-----------~._._----_

1 Ibid.
2 Ibid., S. 1 59
3 Ibid.

55
"Platz" ist ein Abbild del' Kl'iegs- una InflationszeiL

Menschen l

die ihre Gesichter verloren haben, Zweifler l dieaufs Alte schwgren.
lv1achthaberl die sich
gen.

VOl'

den Wundern ihl'er Geilheit seIber ~berschla-

All dies· ist rrli.t Kraft und Erkenntnis dargestellt.

Und ITlitten hin-

durch schweift Dietrich l del' urn die Verwirklichung seitler Weltidee
durch die Liebeseinheit kampft.
"

"Europa wird del' Kulturwelt noch

einnlal ein durchaus neues autonornes Ethos del' Lebe~sglktubigkeit
bieten rnUssen- odeI' es wird als lebendige sch~pferische Geistesnlacht
aus del' Entwicklung del' Menschheit vel'schwinden.
es noch an seiner inneren Selbstzerst~rung...

I

Vorl~ufig arbeitet

dass ja eine Vorbe-

dingung del' inneren Wiedergeburt, das grosse Stirb und Werde l ist." 1
i'J"icht umsonst ist dieses StUck vom Dichter ein Spiel genailnt worden.

"
Es bedeutet und ist del' Ubergang
vom Chaos des "Geschlecht" zu der
1.1ythologie eines neuen KOSITlos.

Die Liebeseinheit ist eS I die die

Ordnung il"n "Platz" bewirkt.
Auch in del' Sprache spurt
" ITlan eine gewisse Ordnung.

Wenn im

IIGeschlecht" das Pathos von Sprecher zu Sprecher entbrannte, so ver-

"
rnisst nlan hier. die grosse StilTlmenflihrung.
scheinen in dies em. StU.ck.
tesk.

Nur einige Pathetiker er··

Schleich's Sprache, zum Beispiel, ist gro-

Sie ist das Gegenteil, ja Wider spiel der Sprache Dietrichs.

Sie ist Uberscharf und ganz unlyrisch:

-_ -._-----------_
....

..._----------------~-.

----------_._----~

1
"
"
l-Ians"
MUhlestein, "Europaische
Kulturgegensatze",
I-Iandbuch
~eE-..~olitik , V (Berlin, 1922), 171 - 172.

...

-

.....
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Maul zu! Erlebnis totnackf, lichtgereckt.
Ins Loch zurli.ck! Walldlre? Willk~r jetzt.
Gesetz? Zersetz.Mir nUT, Erstanfang
Leiter hoch zurn 1ch! Schleich, du ! I
Dietrichs Verssprache dagegen ist oft lyrisch.

ATIl Ende findet er die

,:;;Sprache, die f~hig ist, das Ethos del' Liebeseinheit auszudr~cken:
In ungeITlessen Horizont verloren
schau ich ein Land, da alies Wohnung findet .
Wo BluITlcn wippen, Sternchen, sonnenbunt. 2

';~

•~.,

·'~rt

Zwar herrscht das Ekstatische, das der ExpressionisITlus fU-r sich

-~eansprucht,

noeh

VOl'.

Es ist diese ekstatische Breite in Unruhs Spra-

iC~e, die viele I{ritiker zurn Vorwurf seiner Gedanken m.achte.
st~hreibt

Albert Soergel "
uber die ersten Teile der Trilogie:

So

"DeI' Ver-

such, den neuen 11enschen und die neue Welt i.n symbolischer Uberholung darzustellen, ist an Unruhs Sprache gescheitert.
pathetisch, aufgeregt.

Sie ist ekstatisch,

Die Gestalten schreien und gestikulieren, aber

"
. Erlebnisse, von denen
•
ma.n glaubt nicht an die visionaren
sie stamrneln. ,,~3
Abel' Unruh schrieb flir die
dern Schauspieler.

B~hne, er will keine Rhetoriker son-

Er beclarf del' lehendigen Vertreter seiner Worte,

die sich mit ganzer Leiblichkeit dem Spiel widTIlen.

Jeder Schauspieler

rnuss aus seiner privaten Pers~n1ichkeit hinaustreten, wenn e1' eine

1

I

Unrup:, Platz, S. 60

2 Ibid., S. 152
3 Albert Soergel und Curt Hoho££, Dichtung und Dichter der Zeit:
Von1. Natu!al~~_~u~J:>i~~ur Gegenwart, II (DUsseldorf: August B~g~l
Verlag 1 1963L 252.
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"
dichterische Gestalt verkorpern
solI. . Er Inus s sich in sie verwande In.
Diese

Wandh~ng kann

abel' nul' dUTch Ekstase. bewirkt werden. 1 Wie

k0nnen
"
die Gestalten dann nicht an die Erlebnisse glauben, von denen

Y~ie starnrneln?

Unruh ist von tiefen1. Gef~~hl durchdrungen, was sich in

ftder Dichtung s.ehT bem.erkbar rnacht:
/~egung.

sie zeigt eine. starke innere Be-

Dieses Ringen mit sieh selbst beobachtet m.an in del' Darstel-

:i!1ung del' Pel'sonen.

Del' Ausbr~ch eines heftigen Gef~hls, begleitet

'''f~von starken W'illen santrieben, spiegelt sich in del' Sprache ·wieder.

;.f~.;Eine Entwicklung ist splirbar, die wie eine schnurgerade Linie'duTch
'~1ilie Trilogie geht, die auf eine neue Welt hinweist.

Die Spannungen del'

>;~Handlungen werden durch die el~statische Sprache auf die Spitze getrie,'ben.

Und mit Absicht hat Unruh sie so dargestellt, damit die Gestal-

"
ten inl Chaos das Sichselbstzerbrechen zeigen konnen,
das ja eine Var··
bedingung del' inneren W"iedergeburt ist.

"
Gleichwohl rnacht sich hinter diesem Chans eine strenge, kunstle.rische F-Iand f~hlpar.

Unruh will rnehr als Ubersteigerte, ins GrenDenn selbstverst~ndlichwird die

zenlose hinausstrebencle Bewegung.

Steigerung ins Chaotische nicht anhalten, sondernRaurn geben.

Dass

die Sprache sich nicht in Masslosigkeit entfaltet, zeigt Binding bereits,
wenn er sagt:

tlWenn es keineswegs als kUhne Behauptung bezeichnet
.

"

wurde, dass in Unruh sich das grosse Drama gebaren werde, so wird
-------.~_-._
...-

- .- . _ - _ ...

--:0-_ .....:.._.

- . . " " ' _ .- - - - - - " ' - - - - -..- - - - - - - _••_ _.

1 Felix Elnrnel, Da~ E:.."!<s!at:i:~che Theat:..er (Prien anl ChieITlsee:
Kampfn'lann und Schnabel Verlag, 1924), S. 25.

.__.

_
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.

diese Hoffnung durch die geradezu spielende Ubersteigerungsn10g1ich- ,
.

.

",

.f!

,

. . '.

II'

,

,

keit: genahrt, die sieh von StuckzuStuck erweist.Reissend riehmen

, :idie Dirnensionen zu, Spannungen werden n1.ehr und rnehr ins Unabseh."·:''bare hinausgeflihrt und dani1. doch sieher an einern jetlseitigen Ufer auf;.
":"''gesetit und verahkert." 1 Die Entwieklung von Unruhs Id'ee -rst nichfan'
~ej~ Sp'rache gescheitert.

lIn .Gegenteil, die Sprache hat sie nur. inteI1'-

si vier t.
W'ohl aber ist del' Dichter seiner Erschu'tterung noch nicht Herr;

,~~ er VJill ihrer noch nicht l-Ierr seine

.

Er will, dass diese Ersch~tterung
,

weiterzeuge in ihrer Wirkung auf die Menschen.
<,'/

Er vlill, dass del'

Aufprall seiner neuen Liebe Menschen ll1.it in seine Tiefen und I-I~hen
"
II
;reisse, darnit aus solcher Uberwaltigung
die innere Wandlu.ng el'stehe.

·'Vielleicht hat er deswegen den dritten 'Teil del' Trilogie erst irn Jahre
1958 beendet. 2 ":b~s ist ein Zeichen seiner sch~pferischen Weisheit,
dass er seine Trilogie noch nicht beendete", 3 sagt Korodi.
"Dietrich" zielt auf dieKr~nung seines Gesamtwel'kes hin.

Denn.

Die Vel' ~l

antwortung Unruhs ist in diesern FaIle so gewaltig, dass hiel' di.e Zahl
der Jahre liberhaupt keine Rolle spielt.

1 Rudolf Binding, RU~~Ed~ed~E...(Berlin:
1924), Se 43,

Erich Reiss Verlag,

2 Unterhaltung nlit Kurt von Unruh,
..
".
"
Munchen,
Marz,
19 6 7

v

3 Eduard Korodi, "Fritz von Unruh" ,Der
(ZUrich, 191 7), 104.

e

Lese~irk~l, 7. I-left,
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c.

Der neue Kosrnos in' "Dietrich ..

It

'In den z'\}lei ersten Teilen der Trilogie hat der Diehter die neue
'Welt nbch'rticht erreicht. ,Bis jetzt stand sie under clem Gesetz der

Wancllut'lg.~· Bis zu dern' Ende dieser Wandlung fUhrte unS Unruh inl
"Platz":

Dietrich und trene fanden die Liebeseinheit, die die el'l~sende
Aber in die verwandelteWelt selbst l~sst

urtd gestaltende Macht ist.

'unsd:erDlchter noch nicht blicken.

Wie diese 11enschenwa.ndlung sich

auswirkt'1in der a.llt~g1ichen Er£t~llung des Lebens filit seinen 'mannigfaltigen 'dild

gegens~tzlichen Beziehungen,

zeigt Unruh uns in "Dietrich". 1

Dies~'s Drama zel'fktllt in ein Vorspiel und dl'ei Teile, die aIle vier

denselbe:6. Um£ang haben.

Voran geht ein Prolog, del' gleich dern Vor -. "

"
spiEd inN'ew York spielt und Dietrich und Irene vor ihrer Ruckkehr
in
,

ihre delltsche Heirnat zeigt.
i

i
I

Dietrich hat in New York ein Hilferu£ aus

seinern rheinischen Wohnort eJ~reicht. Der BU.rgerrneister des Ortes
hat eine Br~cke gebaut, die SYlnbol des Friedens werden solI.

Auch

I

solI die Brucke
die, Menschen genau so vereinen, wie sie die getrennten
"

1

Ufer verbindet.

)

I
~

,j
~
~

1

~
~[

A ber die alten Machthaber verlangen den Einba u von

Sprengkapseln, weil sic bereits den nktchsten Krieg einplanen.

Del'

·
.'
k"amp £.tagegen,
d
d a er elnetl
.
E'
urgerrnelster
:!.II d a b ge 1egt h at, nur nac 11.
B"

fl~r den Frieden zu k~rnpfen. Da er sich 'weigert, die Forderung zu erfllilen, wird er erschossen.

.-.--_._----_._--_..

An seiner StellekkIrnpft Dietrich fUr die,

_-._,~--"------._--"'------_.~-.--------_._

1 Fritz von Unruh, "pietric:h,", Manuskript, 1958.

.._--,. .. _----
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Sache de's Friedens.

Durch seine Liebe-Predigt beweist er den Macht-

habern J . das·sWille zur ·Macht Deutschland erneu.t ins Verderben f\jhren
'Wil'd.

Auch Christlieb Schleich, del' immer wieder probiert, Dietrich

in.' Vel'suchung ·zu bringen, scheitert.

dle

Nul' Irene und die jungen Leute,

das Unrecht des Krieges eingesehen haben, kHrnpfen auf s.einer.

'·S~ite.

In diesemKam.pf opiern sieh Dietrich und Irene.

Abel' ih1' Tod

. i~st nichf umsonst, denn viele, selbst del' "feige Sohn" von"1. "Geschlecht",
'~er so arn Leben verzweifelte, erkennen die neue Welt, die Dietrich

j,gestaltet hat.
In "Dietrich" versuchen Dietrich und Irene, die Menschen an ihre
""neue Idee del' W'elt zu gewohnen.
"
:bauen will, braucht Menschen.

Denn so denkt Dietrich:

Zukunft

Wie abet sehen diese Menschen aus ?

Verdienen sie liberhaupt den Nan"len "Mensch"?

Die Erfahrung jeder

Stunde ruft ihm ein Nein entgegen .. f-Ialbnlenschen, I-Ia.lbtiere sind es,
verses sen auf die Machtn"littel, die sie beherrscht.

Da gibt es den

Major und den Gre.is, deren Motto Wille zur Macht ist.

Da fst Schleich,

del' jede Mode mitmacht und der Dietrichs Geist irnrner Vi.Tieder verdun ...
kelnwill.

Das sind die Hauptsprecher einer Gesells'chaft, die dann

nochdurch viele N·ebengestalten vertreten ist.

Gestalten, die zum Un-

tergang rei! sind, abel' zu jedel' Neusch~pfu.ng noch un£~hig.

Durch

seirteLiebe-f>redigt, versucht Dietrich, dieinnere Wandlung im Menschen zu bewirken.
dringlicher.

Deswegen w'ird das Therna

tI

Liebe" hier noeh

Denn um eine Wiedergeburt des Menschen nach den1.

:rvIas-
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senmard des Krieges mgglich zu rna~hen, mus.s del' Einzelne mit sich
selbst ins Reine kan'lmen,
"

ll'lUSS

das Verh~ltnis von Mensch zu Mensch

"
neu begl'uhdet
\verden.
Dit~·Ja.hre im Exil hatten Dietl'ichsHaltunK nicht geM.ndert.

Drin-·

genderidenn
je flilllt
er die Notwendigkeit, die Welt neu zu gestalten ..
,
.
Mehl',urlcl nlehr verlangen die Menschen nach Frieden.

Die Thernen,

die in ~Qli;,esern Drarna stark hervol'treten, sind Friede und Liebe.

"

Sie

"

sinddi.e Machte, die die neue Welt gestalten Bollen.
$c'b:on die ersten Worte Dietrichs geben das Them.a an:
K,gnnt ieh dir j<7tzt die Fl'iedensbotschaft bl'ingen, .
Gift del' Wa£fentr~urne Dich befreien,
die Dich verderbeti •.. fIehnat ! 1.
VOln

".

"Aber~das

einstiln.nlig be.schlossene W'ehrgesetz sagt, dass jeder, del'

den MilH~rgeist schktdigt, ein Feind del' Menschheit sei und zun'l Tode
verurteilt werde.

Unter salchen Umst~nden predigt Dietrich, der als

einer diesel' Verbrecher angesehen wird, 8ei11:e Idee.

An del' Stelle
If

der jungen Leute, die wieder zurn Soldatsein gezwungen sind) karnpft
ll
d·'
L' • d b " k
e1" .i ur
le..l:'
rl.e ens rue. e.

Die Mannschaft ruft:

die Schicksalstunde ruft ! 11"2 Statt

F'~hrer

"Jetzt flihre uns ...

einer Revolution zu werden,

wird e1" ein FUhrer, der den Leuten den'Weg zu ihreITl Bessern Ich,
.
W' er d en zelgt:
.
zum lnnern

D"letrH:
"h erzal
"II t "·h
" er selnem
"
B esse1 nen, wle

ren Ich begegnete:
_ _ • _ _•

...... _ _' -

1 Ibid., S. 32

2

'

Ibid., S. 33

. _~..l

·•_ _
.

.. _ _ ..

•

.

_ _ ........

•

,,
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Dann zumPolal'stern zeigend
sprach es in das Konzert der Wellen: 1
'Bruder ,warurn verfolgst Du rnich ?'
Hi er erw~hht der Dichter durch Dietrich seine eigene innere Wandl ung
darnals wahrend der Trommelfeuer 'vor Verdun.

Es ist die anrlihrende

Frage, die'ein unbekannter Soldat clem Dichter gestellt hat. 2,Es ist
jetztDietr'r-chs'Motto, dass in den Lenten die Wandlung bewirken und
ihnen denc;W eg zu Gott s eigen solI:
';~'

;~

'.'-'

Oder rrleint: 1h1" etvva I als uns Gatt
seinen lebendigen Odern einblies,
do. h~tte e1' nicht gewusst, was e1" will?
Mit diesern Hauch ... m.it diesem 'H I!
da orientiel"te e1" unser Besseres rch
na.ch dem Polal"stel"n seines Selbst ! 3

Hier ber\ihrt del" Dichter seinen tiefen religi~sen Glauben, dass Gatt

denl Menschen seinen lebendigen Odern einblies.

Seit dieses Bild in

unser Bewusstsein gepr~gt 'wurde, sind v;;ir nicht ITlehr winzig l
zurn Zentrulll des AIls gelllacht.

s9ndern

Mit diesenl Gottes -Anhauch begann

unser a11el" Verpflichtung zurn Frieden und zUl" Br\iderlichkeit.
Gatt ist ein Gatt des Lebens und nicht des Todes.

Denn

Mit dieselTI Lebens-

hauch sollen'dle Menschen das FIirnm.elreich des Friedens in ihrelTI Innern gestalten .. Nul" in nns seIber kann das Friedensw-undel" sich el"f~l ..
len.

Oder wie Unruh es in einer seiner Reden als das neue Sittengebot

--------1 Ibid.

I

S. 35
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sagte:
Dn fang a.n,! 1cb. fang an ! - Wir aIle wollen',anfangenl die Slindenflut
wider
das Men$chheitII
gewissen einzudarnrnern und zu regulieren.
Dies allein ist der Weg zur Rettung und
zum Frieden! 1

"
DUl-eh DietrichsPredig't vereint, stUrn-len die Leute zttr Brucke,
urn
den\:Einbau del' Sprel1.gkarnmern ztf verhindern.-

Irene bittet Dietrich,

nictMt zur Br~,cke zu gehen, da sie flir sein Leben f\irchtet.

Er a.bel'

II

_J

sa_~: - "Besser Tad, als Gott zu schanden, durch dessen Hauch wi1'
l~ben

" 2

'. ""'Nieder kommt Irene ihm zu I-lilfe.

Sie spielt Theater mit dell 801-

daten, die Dietri.ch verhaften v.ullen, damit er Zeit hat zu fliehen.

Sie

be'sehw~rt die Soldaten rnit der Bitte um. Selbsterkenntnis, n~it dem
Gedanken an den ewigen Frieden, wenn sie ihnen die Frage stellt:
Was bessel' ist, das Wehrgesetz
und dann vom Krieg vergast, zerschossen,
odeI' Zll leben n~ch - in Blut uncl Geist zu leben ?
Ruft Euer besse-res Ichherauf! Ruft! - Ruft !
Oder habt Ih1' -Angst ?'. -~ .- vielleicht wird es
Euch dann eine Frage stellen:
3
'Bruder, warum verfolgst du ITlich ? I
,

-

"

. ohne Anlwort, die Soldaten weichen wie
Abel' Irenes Beschvvorung blelbt
vor einer 1rren zur\ick.

-----------1 Unruh,

Red~.E:..:""

s.

2 Unruh, D~.etE..ic~, S. 37
3 Ibid., S. 44.

257.
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Inmittendieser Umst~nde steht Dietrich wieder auf verlorenem
Posten. ·Der Besatzungsm.ajor will Dietrich" beweisen, dass ·Frieden·
-nur dur·eh Macht bewirkt werden kann:

,i$i vis pacem" .. " para hellern!" 1

" Dietrich fur
" eine der grossten
"
"
Diese Wortehalt
Irrefuhrungen
und un-

erin~dlicn'"stellt er denen Rein Bekenntnis entgegen: II·Si-. v.is pacem p_arapacem JIl

D.enndies ist es,. WC3,S die Dorfgemeinde

meint~

\X/enn sie die.

Sprengkafumern nicht in der BrUcke$ die sie dem Frieden vveihte, dul-

den w,iIL"t' Der Major wird in die Enge getrieben.

Pl~tzlich sagt er die

Worte",jd~e Dietrich tief ins l-Ierz treffen:

Hat De~tschland schon geb~sst, wo bUsste es
all die Verbrechen an del' Menschheit ? ..
SUhne ist es fUr Schuld. 2

.;,-

Ries"enhaft ist ihm die Erkenntnis del' gemeinsalnen Schuld zuteil ge--i

worden.

Und sagt:
Wer is t s chuldlos ?,., Ieh ni cht.
Schau ich ins Dunkel meines Selbst, ...
So sage· ich, wie lneine·Mutter eins-t:
lIn mil' ist jede Schuld! I 3

j
j

I

I
I
1

!
3

~

~

Mit diesen Worten hat Dietrich das Friedenstor, das Tor zur V~lker~.

vers~hnung weit gegffnet.

Hier entspricht ihm. die Verk~ndigung des

unbekannten Soldafen in Unruhs Festspiel "Heinrich aus Andernach":

:d

1 Ibid., S. 5 2.

2
'2
•.i

1

-I

Ibid., S. 53.
Ibid.
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Keine r weiss, wo die Schuld begann !
Doeh der Erste, der des Fluchs
unendliche Verstrickung stolz zerreisst und allein nUT sichzurn Fluch bekennend,
wagt zu sagen: 'Ich'
der die Schuld der vVelt gel~s t. l.

!

I

Der Kam.pf wird einer zwischen Nietzsche und Schiller.

Mit Nietz,..

sehes Warten "Wille zur Macht" ver sucht del' M.ajor Dietrichs Friedenswerbei:tizu vernichten.

Unerrnudlich
"
a.ber verteic1igt dieser sich

luit Schille'l:s Gedicht "An die F'reude li •
. . ....

So verschiedenartige Iv1enschen
II

wie c1erMaJor und Dietrich auch sein rnogen, ,sie sind doch tief verbunden durcft;~'i;nen einheitlichen 'Vandel der VI elt.
des

'Krie~ges,

Del' Major ist ein Held

Dietrich dane ben ein Held des Friedens .. Der Major ist

nur'der H~ld eines sch~pferischen, kr~ftelgsenden Krieges:

"In dieser

Welt, da ist die Macht die h8chste Machtinstanz. " 2 Dietrich ist der
Held eines schgpferischen, kr~ftelgsenden Friedens:

"Und das Yolk ?

von Schillers Geist und Beethovens M,usik erregt zur Freiheit ?i, 3
Hier liegt die tiefe Einheit:

in der Kraft und in der Liebe zurn aufstei-

" .
genden und schopferischenLeben.
K.rieg und Frieden.

NUT das I-Ieiln'littel ist

vel'schieclen~

Dietrich bevveist dern }vfajor, class nicht der Vlille

zur Macht) sondern der Wille zur Freude die L~sung ist.

Entweder,

das Yolk l~sst sich von den himmlischen Feuern, von der Freude, die-

__

....:-------_..........

.•

...

~---~--_.-~-_._-----,~._--_.

1 Rasche, S. 118
2. Unruh, Dietrich, 5.56.
_ ,_

3 Ibid., S. 61

... _4;_.-4'

_
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fl·

sem schonertGottesfunken'der Lebensverwandlung l endlich zur Begeisterung und zur Liebe eines Friedens mitreissen l oder es taum.elt
endgl\ltig hiriunter in neue MassengrM.ber.

k~nnen sich"v·or Unheil bewahren.

Nul' die Menschen selbst

Mit clem Heilandwort an die J\.1ensch-

heit: "Das Hirnmelreich ist in Dir !" 1 enth\l1lt Dietrich die wahre LHsung:

Diese Gevvissheit l dass der sch~pferische Gottesfunken in uns

selbeI'

bre~t1nt,

-

fI

. .

ist das Grosste und Wichtigste des ganzen Kosrnos.

Nur n1.~SS£h1 die Menschen sie erst in sich selbst gestalten.

Denn die-

ses helle?B.'ewusstsein l das wird uns kein Hohn odeI' keine Macht je
.
"
verdunkeln
konnen.

"
Nicht die Zustande,
sondern die Menschen mlis sen

erst ge~nd'ert werden, wie Rene Schick.ele sagt:
Wie ich die Welt will,
Muss ich selbeI' erst
Und ganz und ohne Schwere werden! 2
Der M.ensch luU.sse v/ieder das Herz des Weltalls werden.

Sein eigenes

Herz, in unl~slicher Verbindung tnit den'l Geist, mlisse der Gott werden, der aus dern .Chaos den Kosrnos bilde.

Zu deln Zweck bedU-rfe das

Ilerz aber der inneren Freiheit, die in der Absage an aIle ITlenschli chen La s ter be s tehe.
Wenn es Unruhs Absicht war, die neue Welt durch Friede zu gestalten, so ist Friede ohne Liebe nicht denkbar.

1 Ibid., S. 64

Denn nut' das Ver-

67·

hMltnis von Mensch zu Mensch kann den Frieden bringen.
Dietrichs "Neue Heligion", die er predigt.

Das ist

"Was heisst 'Religio' denn?

heisst es nicht Bindung, gebunden ail die Einheit alles Scins ?II 1 50-lange dieseJ"Neue Religion", die neue Lieb~ noch nicht Wirklichkeit
ist, kannein Christlieb Schleich herrschen.
eine syn1.bo'lische Position imDrama.

Seine Name deutet auf

In ihrrl hat del' Dichter das Kul··

turschleic1:\:'erturn getroffen, den Kaffeehauslitera ten, den Auswurf der

seelisch:V'~:~krtippelten
Schicht, fL~r die das Weib nul' Material, die
,
.
Liebe nuT;~~(Faselei ist.

Krieg und Revolution sind f~r i11n nuI' Geschkifte

und Mittel,· das Ich emporzudrM.ngen.
tionHr und Poli tiker.

In "Platz" war er del' Revolu-

Hier er s·cheint er als Filrnluagna t und verfligt

\lber mehr Publicity und Macht als zuvor;
Ein Filmdirektor aber,
das heisst Monarch sei.n - ohne Parlarnent !
Heis·st Sultan 8ein plus I-Iarern r Weiberbeauty
urndr~ngt mein Office r Und das breitste Bett
nicht breitgenug 1.st's fH.r den Nachtbetrieb,
Was solI ich in der Politik? no, no !
Wenn ich es will - erscheinen Potentaten
in meinen Studios. Feldmarsch~lle! 2
Dietrich is t nochnicht immun gegenliber der Gefahr, die Schleich
ihrn entgegenstellt.

Er erkennt in Schleichs Karika.tur ZUge seines ei-

genen Wesens, die es zu unterdTlicken gilt.

Inlmer wieder versucht

Schleich, Dietrich in die Wirklichkeit, wie er sie sieht, zu ziehen:
1

.
Ibid., S. 67

2 Ibid., S. 74, 75.
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Dart die Apparate ... da.s i'st W'irklichkeit
Die Mas se lernt nul' im Kino auf del'
.'.
"
Lelnwand
dIe andern Volker
kennen.
Die Ku -l-tur sind wir . .. Wir zeigen:
die Olymp1adenvvc> Br~de~lichkeit herrscht ! ...
· I'
b
. helt
' WIr
. d Jetzt
.
Jleeseln
po~·po-1"
ar. 1
, D Ie
Abel' nicht intel'nationale Sportk~mpfe haben die Menschen bisher del'
wahl'en BrHderlichkeit entgegengefUhl't, die ihnen Freude und Frieden
bringt.

N.¢'in, alle diese 01yrnpiateilnehmel' eine1' sportlichen B~·Uder-

lichkeit eil,tten, als del' Krieg sie dann rief, ein jeder zu den Fahnen
seines LaOO?es und zunl GeITletzel del' UnbrUde:rlichkeit.

Denn nicht die

physiehe I~eistung schafft BrU.derlichkeit, sondern allein die seelische
, Leistung voru Ieh zum Du.

. D letrlc
.
. h k"ampJ.t,
r
1"ac h erS c hI eic h mac 1It' d ie ganze S ac h e, f "ul" d Ie
Heh.

In seinem Film stellt e1' die Dorfgerneinde als Sieger da und nicht

die Machthaber .
mauer-L

Die Sprengkapseln werden nicht in die Brucke
einge"

Was in Wirklichkeit nicht durchgesetzt werden konnte, wird

im; Filrnv-erwirklicht.

Schleich,der Komprornisse luit den Machtha-

bern gemaeht hat, treibt Dietrich so we it, dass clieserentweder als
Komiker iITl Film nlitspielt, odel' e1' wird von denl Kriegsgericht veru.rteilt.

Er wkthlt das letzte und zusan~rnel~ mit Irene \verden sie auf

deITl Friedhof gefesselt:
flier blei be ich ! verra te wer
daITlag den Frieden, clem die Br\leke
dart geweiht) - Ieh nicht ! 2

--_...
1 Ibid., S. 76

_'----~-_._._._,

--_._--_._--------

2 Ibi.d.

1

S. 77.
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Allein stehen sie jetzt der Masse' gegeullber.
"

Dietrich - Irene, das

ist del' SchicksalsTuf, del' dasweite-re Drama beherrscht.

Kampf, d.er die

Mass'e~berzeugen s.ol1,

Es fst jetzt

dass die Liebe in del' Einheit

des Geistesund Blutes die einzigewahre Fl'iedenskl'aft ist:' liEs gibt
keinen -andern Aparat des Friedens als del1: Bund des GeiE1:tes mit clem
Klopfenden Herzen !" 1
Eins sein mit Leibund Geist 1
dUTch Lliebe' - grenzenlos !
ganz ungehernTI1t bis hoch .. zu Gottes I-Ierz
-:OAtis solcher Einheit unserer Seelenglut,
ida widerstanden wir del' Teufelsrotte
.
d 2
l.n.Je d en1. L an.
Nach diesen Worten schl~gt die aufgew~hlte Masse ~ber den beiden zusarnrnen und steinigt sie.

Einer trifft Irene.

Unruhs ganzes Seelen-

feuer, das Ausrnass seiner Kraft und Innigkeit gestaltet gerade in dieser .~chicksalsstund-e den Ljebesjll.belder
seinen Hghepunkt erreicht:

beic~en,.(leI'

in Irenes W·orten

"Du bist meinLicht ... und rneineFreude !

Du." 3 Als' ein'unzel'st~rbarer Fels steht die Liebeseinheit, an del' die
Weltgenesen solI, hier als Vorbild.
Wie verschieden 'behandelt Paul Kornfeld ein "
ahnliches Therna in
clem StU-ck "Del' ewige Traurnl', in dem die Liebe Carolusund Anna

1 Unruh, Reden

--,-'

. .,
~

S. 16

2 Unruh, Dietrich, S. 79.

-----

3

'
Ibid., S. 93.
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auch alsVol'bild client.
als Vorbild dienenwill.

Del' ·Held abel' scheitert, el' flieht, da er nic'ht
Unruh hingegen stellt das Ge'genteil dar.

In

, den schlimmsten Situationen -siegt die Lie'be. ' Die Li~be Irenes und
,

fl

II

I)iet.richs i-st stMrker als, die Machte, die ihre Einheit zerstoren. wollen.
Selhst im Angesicht des Todes siegt die Liebe.

Dietrich flieht nicht,

wie Car:olus.Abel' diese ewig-dauel;'nde Liebeseinheit \vird durchbrochen von deTIl
sclunierigen Filmrnagnaten Schleich, del' mit del' fast nackten JVUss
Universe Dietrich in Vel'suchung bl'ingt:

•
Boy ! s ei nicht bl~d e! look,
"
".
noch unberuhrt
vorn Mannergrlff
look, ... wie ein Frlihling, look.
Trenn Dich von Deiner Frau! 1
Da Dietrichs Sinne dasWeib so stark ernpfinden, kann er denl Rausch
verfallen.

"Ihr aIle ,vollt's ,?"

verse zu gehen.

2

fragter und 1St bereit, lTIit Miss Uni-

Da erscheint Irene.
.

.

Mit del' Feuerlilie f\ihrt sie ihren

"

Mann'wieder auf den rechten Weg zuruck.
auch hier reiIi in dies e1' unreirten Welt.

Sie steht, wie im "Platz",

Obschon sie n1.i:t Dietrich einige

Male in Konflikt kom.rnt, ja, vieIIeicht gerade deshaIb, is t sie die Ver-

k~rperun'g seines eigenen, nach dern strebenden und darum von Zwei ~
,

feln getrlibten Innern... Das Innere, das nach Befreiung von dern Machtdruck strebt, damit er aus der Gewaltherrschaft zur Gemeinschaft del'
---~--------------_.--~---..-....-,....-

T} ·d . ,
J.)1

s.

93

2 Ibid.,

s.

96

1

71

"

•

'

,

Liebe fahig wurde.

Sie ist Dietrichs in sichtbare Erscheinung getrete-

ne Seele.
Durch II' ene spricht der Dichter bier vielleicht ITlehr uoch als durch
,Dietrich.

Sie steht hier als Sendbotin des Dichterhim:mels, da.

Irene

gleicht selbst der Feuerlilie, die Die'trich sich zum Wahrzeichen im

'~t'Platz" gew~hlt hat,' und die del' Glanz des heissersehnten Paradieses
.I~\verden soIl.' In diesel' Dichtung kornm.t Dietrichs Irrweg zu Ende.

Sei-

'~le letzte Erkenntni.s solI sie nie rnehr voneinander trennen:
Wie Fruhlingsbluten,
eh sie Frucht ansetzen,
"
"
Hitzen und Frgsten widerstehen ~lissen.
so auch die Liebe. Dann erst wird es _ Liebe. 1
Ihre Liebe hat aIle Niederungen des Triebes bestanden.

Zwar finden

beide den Tad, als die BrU,cke explodiert. 'Abel' del' Geist des Friedens
und del' Liebe hat eine Heimstatt in del' Welt gefunden.
sind Dietrich und Irene gescheitert.

Anscheinend

Abel' aufdiesem Scheitern liegt

aller ntenschliche Glanz; sie vertreten das H8here, das Recht in einer
s c'hlechten Welt.
den Siege
Beispiel

"
Ausserlich
scheitern sie, abel' innerlich erringen sie

Denn das ist ihre Bedeutung, dass sie durch ihren Anfang und
~ndern

den Weg gebahnt haben.

Ihre Zeit ist zu Ende, abel' ihre

Wirkung nicht.
Viele folgen ihrern Beispiel.

Da ist del' Major, del' an del' Spitze

11
"
".
del' Gewaltigen den Storer
Dietrich schnell zu uberwalttgen
giaubt, del'

1 Ibid., S . 99 .
~

=-j

-I
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am Ende aber ihre Haltung so be'\vundert, dass e1' sagt:
Euch -beide !' I I

IIIch Hebe Dich

D'Ie grosste
"
"
-Erkenntnis enthullt
sich ,
abel' im feigen

Sohn, wenrl' e1' die Feuerlilie in di-e- Harid,-riimintund die e\vige Botschaft
'
'11. s weltertragt.
•
"
D letrlc

So lebenDietrich und Irene ih1' Streben nach Erl8sung unter deTIl
:: beJreienden Drang des "ich Uebe" del' Vo-llendung entgegen. - Noch einmal hathier Fritz von Unruh das Liebesethos aus "Platz" in vertiefter
'~ Bewusstheit zl1m Ausdruck gebrach.t.

[~,i

St~l'ker als del' von Zweifeln zer-

rissene Mann, schleudert Irene das samrnelnde, die Lebensidee des

{~4Dichters ganz klal' aussprechende Wort "Vernunft del' Liebe" in die
SWelt.

W~hrend sieh im "Platz" die Liebeseinheit gel'ade erst entwik-

.C~kelt hat , lebt in "Dietrich" das Ethos del' Liebe schon in Dietrich und

"''Irene.

Ihre Liebeseinheit client als Beispiel in del' neuen Welt.

In Dietrich e~thU.llt sich del' Friedenskalnpf des Dichters.

Ais

" Dietrich-zu den ande.ren,deri Gegnern von eiust in
Missionar fahrt
'

"Platz", urn 'zu erkunden, wie es bei ihrten steht, ob a uch sie del' gleiche Wille beseelt, die Welt durch Friede und Liebe neu zu gestalten.
Er fbidet Freunde in del' Dorfgenlei.nschaft.

b~swi11igen Verneiner, die alten Hasser.

Er trifft aber auch die

Er sieht die Welt noch hutner

wie vorher und nlacht kein Hehl aus seiner Entt~uschung und seinem.
Zorn.

Er predigt leidenschctftlich seinen Gatt der Liebe und des Frie-

--'----,---'

-~._......_---~-_._,-'

1
=- i
I
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Ibid., S. 82.

_._._..
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dens.

. blelbt
."
Abel' seine Predlgt
fur eini-ge, '\vie
Dieser ist und bleibt del' Verneiner.

'~iCht so dargestellt.

Schleich~

nur ein Anru£.

Vielleicht hat Unruh ihn m.it AbIi

Denn del' dritte Teil d,er Trilogie enthalt die

Selbstkritik des expressionistischen StUs.

~Hi del' Schleich-Gestalt.

Dud zwar spuren
wir dies'
"

lIn "Platz" benU.tzte Schleich das Telegrarnrn-

~oka hular zur Befriedigung seiner unterdru'ckten Macht.
In "Dietrich" ist Schleich inzwischen so reich geworden, dass e1'
c"J.~'

t

~icht

mehr zu heucheln braucht und bekennt, "gerne lass ich die andern

Ji.~

II

:!ftlgen und betrugen!
·&chwunden.

1'
I?
. Seine bekannten Satzverkurzungen sind fast ver-

Del' splitternde Dialog weicht hier dem breiten Strom. der·

It"ede, und klangvollereWol'tbildungen greifen Platz.

di~~sern Teil Zlige ins Rom.antische.

Wir benlerken in

Das Streben nach einelTI Ideal ist

offenbarer als in den zwei ersten Teilen.

Die Darstellung von zum Teil

symbolisch' zu begreifenden Personen, wie Schleich und Miss Universe,
die Bevorzugu~g des D~nlm.erigen und des Iviondlichts, das Traum, - und
Gespensterhafte, wie die Begegnung Dietrichs nlit seinern Bessern Ich,
sind Merklnale del' neurolnantischell Sym.bolis tik.
c

Ein Wille ist "
uberall

durchzuspu'ren, ein Wille, der die Weltneu gestalten \'VUI.
die Erfthlung del' Sehnsucht versagt.
We It nicht gestaltet werden.

InWirklichkeit kann seine neue

Sie bleibt ntu' eine Idee.

----_._---, _......_--.---_.._-------_..
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KAPITEL V

DIE IDEE DER NEUEN WELT

Die

Id~e

del' neuen Welt, wie Unruh sie ertraurnt
und ersehnt,liegt
"

unerreichb:arweit in Jernen R~u·men. Abel' deshalb verzichtet er nicht
,
"
darauf, sidh
ihr zu nahern.

Unruh ist Optirnist;

e1' glaubt an eine bes-

sere ZUkunjit, e1' dichtet sich in gl~henden Visionen an sie heran.

Vi-

•
sionen spie'len in sei.nen Wel'ken eine grosse Rolle.
sie dazu,

u~s

Teil'weise diel1en

die zukunftige
"
Entwick.lung vora ussehen zu las sen;

teil··,

weise abel' a-ucb. solI del' fIeld die Hoffnung seines Lebens wenigstens

irn Traum verwirklicht sehen.
Sein Zukunftstraum hat einen festen Kern, und del' heisst "pflicht".
_Diesel' Begriff ist tief in ihm vel'wurzelt, hat sichaber
veredelt.

g~wande~t

und

Als Kadett erscheint ihm di.e Pflicht als angeerbte Missi.on,

denn fast aIle Unruhs standen im Dienst del' herrschenden Gewalt.

Als

Offizier _wagt del' Dichter es, den Pflichtbegriff in sei.nen Erstlingsdramen auseinanderzusetzen.

Hier ist es noch di.e Pflicht des Gehorsalns

gegen den Befehl des Vorgesetzten, die- zu inne1'n Karnpfen
"
oder zur
Unterwerfllng flihrt.
Menschliche.

Dann weitet sichUnruh. del' Blick ins allgernein

Er sieht eine pflicht, die hoch- ~ber dem "du sollst" steht.

Sie gipfelt in dern Satze:
I

"Ich willund Hebe".

lIn Strudel des Krieges
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schreibt er das Gedicht "Vor der Entscheic1ung", in dem er die neue
Pflicht forrnuliert.

Nul' weil die Umwandlung del' pfEcht von vorn-

;'"herein, trotz aller' Blutv~rerbung tief in Unruhs' Natur begr\indet iiegt,
"~,'~tkonnte

c',;'ni'cht

del' Krieg so auf ihn wirken" wie er gewirkt hat.

zu

Anders ist

begreifen, dass er ,w~hrend die nleisten irn Siegestaumel

'!~schwelgten,die m.oralische Verwlistung rnit bitterster Qual des eigenen

!;'I-Ierzens spt~l't,

und

dass er hinter dern Kri egschaos den I-Iiinmeleiner

t~besseren Welt ersehnte.

1m. Krieg ~b'erf~llt ihn die Ahnung von clem

~~i:Leid der Menschen, und er schwgrt, f~r das "Sein", das Leben, und
~,:.~gegen das "Nichtsein"
,
~;'vernimn'1t

I

"
Unruh den Schrei nach Leben aus den'l rochelnden
Iv1und del' "

/':\sterbenden Kanlerade'n.
'-I

i

den Staat, zu k~n'lpfen. Denn irn Schlachtfeld

Er sieht ihre brechenden Augen nach Leben

"-verlangen und stellt sich entschlossen in den Dienst del' lv1enschheit.
Del' Gl'undsatz del' Pflicht ist, auch das LeitlTIotiv f~ir seine Trilogie.' WiediesesPl'inzip sich in ihr wandelte,wie es aus del' Kaserne

iIl den Hol'izont del' ganzen Menschheit hinausw~chst, ist el'greifend ..
Es ist auch del' Kern, von clem. jede Betl'acht.ung seiner neuen Weltgestaltung ihren Ausgang nimmt.

Sein Kriegsgedichtund die Trilogie

zusanunen enthlillen die Idee del' neuen Welt.

In dern ersten Teil stellt

.
"
er die Mutter als die alte Welt und als Gebarel'in
der neuen Welt dar.

Der Ursprung einer neuen gewaltigen Wandlungwird dieses Weib:' einer
Wandlung der W'elt aus denl Geiste derMlitterlichkeit.

Nicht mehr

eine Wandlung aus del' Ernpgrung in del' Not, wie aIle Revolutionen
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vorher es -waren, bricht hier an, sonderneineW,andlung aus den ur"
'.
.If
"
sprunghchen
Kraften
der Welt an si.ch, aus den Kraften'der
'Mutter.

"Aus DelnerSeele ward der Tag geboren'!

E'r lebt'!

II

1 ~ r'uft d~~,'"

jUngste So'hri der Mutter zu, so den Anbruch der WandlungverkUndigend.
-Aus ihrem~ Herzblut wird sich die Welt erneuern.
her gab, war das Erwachen einer neuen Kraft.

Was Unruh nus bis-

DerErbe 'dieser Kraft

ist Dietrich.
Vom'Chaos zu einer Grdnung f\ihrt uns Unruh inl "Platz" 1 indenl
'r'

er die Pf1;:fcht neu ges taltet.
\

Lage, die' Vvelt zu gestalten.

Durch Irene versetzt Dietrich sich in die

•

Sie fordert, ehe die Welt neuund besser

ersteht, d'ass das Leben von Liebe ents~hnt werde:

"Liebe nur schafft·,

neue Liebe, darum lebe unl zu lieben !." 2 Dann er s t, \venn aIle so
glauben und f~~hlen, wird die Menschheit erster Tag herau£d~rnrnern.
I'Her verk~ndet Unruh, was seinenl urspr~~nglichen Willen gen1.~,ss ist:
den ewigen Sinn der Lebenseinheit v'on'Mann und Weib und der -s-ichdar ...

,aus entwirkendenKr~fte'reinerMenschlichkeit, .,Gerechtigkeit undFreiheitsf~higkeit.

In "Dietrich" zeigtderDichteruns die aus der Liebeseinheit auswirkende Entwicklung.

Die VerkUndigung der neuen Welt ereignet s~ch

in diesem Drama nicht in positiver Art, sondern in negativerArt.

Der

...-,.-~----'"-.......-,------_.

2 Unruh, Platz, S. 78.
--~
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Sinn del' Vel'k~ridigung liegr nicht in dem, was sich, el'flillt, el' liegt im
11

unel'fullten ·Geschehen. ' Nur ·in derBeg.egnungsszene zwischen Dietrich
':

.... " .

, ',.

,

. -

"

,

,n

t\nd den Machthabexn steht die positive Ver.kundigung an de.r Grenze.der
Durchbrechung.

11

..

Abel' gerad-edieser Drang lasst·die Gestaltung del'

1Welt in ,so durchgeistigter Arter $cheinen, class del' ewige Gehalt ,die

-F'brrn in einenfast -transpare-nten Zustand erhebt q,nd so in das gegen-:-

"w'~rtige' Leben zu leuchten verlnag.
i:,blieb del' Sehnsucht versagt.

IHe Erf~~llung in del' V{irkli~.hk.eit

In diesern Sinne ist Unruh ern Dichter del'

'~Sehnsucht. Er vertritt die Idee, die den Menschen Heilung von schwe,"'"

II

ld'en Dbeln verspricht.
wirklichen will.

Er lebt und schwebt in dieser Idee, die e1' ver-

Br fordert von den Menschen, dass sie ih1' Leben,

·ktndern urnder Weltgestaltung willen . . Wer aber w~re bereit, sein Leben und sich selbst zu M.ndern?

Es ist doch zu uusieher, zu wenig

ga.ranti-ert, was dabei herausk~me.

'DerDichte'l~ triac·ht' se"inernNamen Ehre - er, hel,lnruhigt cHe Gem.litel" die in Ruhe gelass'en sein m~chten.' Dabei hat Unruh keine, dauernde '
chaotis'cheUnruhe imSinne, im.Gegenteil,w.as, e1' w~nscht,.i.st ja ge-,
I

l'ade eine bessere Ordnung des Daseins und del' Menschheitsverh~ltnis-

"
se, die nichtmehr von den Dunkelmachten
del' Gewalt bedroht ist.
Nicht anders ist die Zukunftvision des Dichters.

nlein politisch.

In der Tat:

Das aber klingt unge-

Fritz VOn Unruh ist ein politischer Dichter.'

Es gibt keine Dichtung Unruhs, die nieht von Politik bestirnmt wktre.
Dnd wenn Politik in del' tiefsten Bedeutung des Wartes das Verh~ltnis
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des E'inzelhen zu einer Gesarntheit in sich begreift, so ist er der ewig
pblitfscheDichter.' ' Ein Polis oder Politeia ist immer vorhanden.

"

,

Sie

.

heisst in "Offiziere" preussisches Militarj' in "Louis Ferdinand" Preussen~ in

"Vat

der Entscheidung" Soldat, in "Geschlecht" Menschheit, in

"Platz" Revblution und in "Dietrich" die neue'Velt.
ein undichterisches Unternehu1.en?

Aber heisst das

Unruh selbst hat diesen Vorwurf

einn:a(abgfeweh"Tt, indern' er in serner Schillerrede darauf hinwi~s~ dass
seit den aftlschen Tragikern bis zu Schiller jede echte Dichtung "a uf
hoherer E~ene in1.n1.er politisch it gewesen sei. 1 Einer abel', der in
solchetTI Sihne das Dichtera.mt ver s teht, wird nur in s eltenen Fallen
"
ein
scharfsinniger Intellekt sein, er wird, urn sich verst~ndlich zu rnachen,

sieh auf andel~es stlitzen.

So auch Fritz von Unruh.

Was er geschaffen

"
hat, ,var nie Gehirnprodukt, es war Pr'odukt des Gefuhles.

Er schrieb

und schreibt immer aus ganzern H,erzen und gauzer Seele.

Das Motto Unruhs Kuns t ist nicht Part- pour

~_tar_!,

sondern 1'ar!

p~~ l'ac.ti~-. Er will nicht bloss die Kunst fUr die Kunst, sondern er
will,' dass-die Menschen durch die Kunst anders werden, class sie sich
wandeln~' Die

des rein

Kunst hat Ziele und etstrebt Wirkungen, die -ausserhalb

k~ ns tleris chenGe biets liegen. 1

Seine Kunst ist die c1er Expressionisten.
neue

Zeit~

ein neuer Mensch korn.mt.

"
Auch er fuhlt,
das seine

Von solcher Sehnsucht ist seine

--------------------...-------------._-,-----_.
1 Diebold, S. 429.
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Kunst getragen.

In del' Trilogie verwirklicht derDichter seine SehnIhre Worte springen in die Herzender Zuh~rer

sucht ind-en Helden.-

"."
" "
und zundeu-dort
als zeugende Flannne. Sie pesch\voren
die Krafte in
-

.

den Me11schceh:
be.

die Kr~fte del' Gereshtigkeit, des Friedens und del' Lie-

AIIeswird abel' zu einerForderung an den Menschen:

sich selbst

" zu weeken, denn
zu gestalten:,' in sieh selbsterst zu bauen und Krafte
aile Weltel~tscheidun,g liegt irn Herzen des Menschen.

Unruhs Sehn-

It

sucht, seiit¢, Idee ist,;qie del' Kraft und des ka!upferisehen Mutes.

Er

vertl'itt ehtr-en Kampf, del' unendlich schwerer ist als del' Kampf mit
del' W"affe; :1aen Kan1pf des Herzens und del' Vernunft und der Verantwortlichkeit dem Leben gegen~ber. Denn nicht nul' aus del' Kraft des "
Herzens solI del' Mensch leben, sondern aueh aus del' Kraft del' Vernunft;

doeh eines cliene dem andern.

klopfen;

Das Herz muss an die Stirne

es gilt den Bund des Geistes rnit dern klopfenden IIerzen.

'Die":"Za-hl del~Jahre;das Ausrnass del' Er-:Iebnisspannungen verhinderten die Entwicklung seiner Idee nieht.
von Idee

u~ld

Er erreieht den Ausgleich

Wirklichkeit, von Zeit und Ewigkeit in der Trilogie.

steht irn Dienst del' Ewigkeit.
Zeit in die Ewigkeit.

Sie

Sie ist wie das- Leben, . ein 'Ringen aus del'

Aus den drei Zeitformen ist es VOl' al1em die

Zukunft, in die die Trilogie zu mundenECheint.
"

Gegen die Vergangen-

h~it l~uft de-r Dichter SturIn, 'obwohl el' ihl~ als Mensch in seinell1 adeligen Ursprung verpfHchtet i,st.
Unruh del' Krieg.

Das Erlebnis del' Gegenwart ist f\ir

So wurde "Val' del' Etltscheidung", die wU.rdige Ge ..
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staltu.ng diese's Erlebnisses.

Abergerade du.reh das Kriegserlebnis

war imDiehter die Idee einer neuen Welt ausgel~st. Die Zukunft abel' wird sie sieh doehnoch zu einer Friedens - und Liebeswelt forrnen, die
del': Idee des Dichters ann~hernd gleicht?

Dann wil'd man vielleicht

eiritn.al sagen: ' -in del' Trilogie Unruhshabe sieh die Mythologie einer
,

II

n.euen Welt angekundigt;- eineWelt, in der die
II

leben- konn-en~

~\,fens-chen

in Frieden
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